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Solitarbienen Brasiliens.
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12. Pseudodzartergus frontalis Fabr. (= ater Sauss.)
'- Obwol nicht von Sdwlz behandelt, beni.itze ich doch
dieGeleg enheit, urn die Synonymie dieser Wespe klarzustellen. Di e Beschreibung und Abbilduug
des Nestes
des Chartergus frontalis durch Moebias beweist, dass
die Species ein Paradwrtergas
ist, und die kurze Beschreibung der von Moebias citierten
Vespa frontalis
fabr. passt vollkommen auf vorliegende Art.
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Beitrag
zurKenntnis
derSolitarbienen
Brasiliens.
(Hym.)
Von A. Ducke

in Para.

Unter den Hyrneno pte ra aculeata Brasiliens und Sudamerikas i.iberhaupt gehoren die einsam leb enden 13ienen
zu den am wenigsten studierten . Nicht nur ist ein sehr
grosser Tei! der An en no ch unbes chrieben, sondern auch
betrefls der Gattungszugehorigkeit
herrscht noch die g rosste
Confusion, i11de111clie meisten der heute geltenden Bienengenera
nur naclt il!ren europaisclten und nordamerikanischen
Arten characterisiert worden sind und claher die oft besondere Art en5;ruppen bildenden slidamerikanischen
Verireter solch er Oattungen haufi g nicht in den Rahmen d er
Gattungsbeschreibung hineinpassen wollen, was manche
siidamerikanisclte Autor e11(z . B. Holmberg) dazu verleit et
t, fur so lche Artengruppen neue Genera aufz ustellen. fine 2½11101wtliche Samrnelzeit in Barbacena am Hochlateauvon Minas geraes (M itt e October bis Ende December
J905Jhat mir eine becleutende Hienenausbe ut e geliefert und
zwar besonclers an Arkn mil ni ed rig· entwickelten Mundlei!en, wiihrend in dern i.ibrig;ens an l~ienen relativ armen
Amazonastieflande di e lt oc hst ehend en Formen bei weitem
vof\vie5;en. Leider kann icl1 bei der Schwierig;keit
der
Determination dies er Tiere und bei cler Unmo g-lichkeit,
mir alle notw enclig·e Lit eratur zu verscltaffe n, 11ureinzelne
1
· 0enera und Species herausg-reifen, um sie im fol5;enclen
zu besprechen .

I. Genu s Temnosoma Sm. - Vielleicht nur Subgenus
rnn Sphecodes, von elem es sich wol eig;entlich nur

142

A. Ducke.

durch die grune Farbe unterscheidet. - Echte Sphecode~~
Arten habe ich sowol hier im Staate Para, als auch · 1
Barbacena beobachtet.
·

1 s

,, '' ki·

2. Genus Ha/ictus Latr. - Dieses Genus ist waht, '.
scheinlich das artenreichste der Erde ; es ist gleichmasstg
Ober alle Zonen verteilt, denn hieher sind, wie ich heut~
rnit Sicherheit behaupten kann, auch Augodzlora Sni;,"
Agapostemo!l Guer. und Corynara Spin. zu ziehen..:
Aagod1/ora ist au[ kleine Unterschiede im Aderverlaule,
begrundet worden, und das reichliche Material, das mir
vorliegt, beweist die absolute Wertlosigkeit dieses Cha,
racters, sodass der Name nicht einmal als Subgenus
weiter bestehen kann; nati.irlich hat da auch das Subgenus
Aagodzloropsis Cock. zu verschwinden, das ubrigens eip,
rein kiinstliches ware , begrundet au! die als Art-,
nicht aber als Gattun_g-smerkmal wichtige Gestalt des
inneren Schiensporns der Hinterbeine. Auch europaische'
Halictus-Arten haben diesen Sporn gekammt, so z. B:
Ha/ictus morio Fabr.; and ere Arten, wie xanthopus Kby.,
haben denselben mehr g-esagt. - Agapostemon ist hqchstens Subgenus von Ha/ictus; als solches kann wol mit'"
Recht Corynara beibehalten werden, das wenigstens im
o' durch das gestielte Abdomen ausgezeiclmet ist, obwol . ,
es nicht an Uebergangsformen fehlt. Die Dicke der Kiefer-,
tasterglieder ist hier als Gattungsmerkmal wertlos; bei
einigen Arlen sine! die ersten 2 oder 3 Glieder weit dick~·
als die ubrigen, bei anderen nehmen die Tasterglieder ;
allmahlich an Dicke ab. Die an sich Qberaus schwierige: ·
Sichtung der sudamerikanischen Halictus-Arten wird durch ·
die schlechten Beschreibungen neuer Species seitens, ·
einzelner moderner Autoren noch weiter erschwert. Hier
richten Einzelbeschreibungen, auch wenn sie gut sind,
meist nur Schaden an ; dieses Genus bedarf einer griind-.
lichen monographischen 13earbeitung. lch unterlasse es.
daher, die mir vorlieg-enden neuen Species zu beschreiqen,
bis auf eine, die durch ein nur ihr zukommendes auJ.falliges Merkmal ausgezeichnet ist und daher nicht verwechselt werden kann.
1

I

I

·.,

Halictus postscutellaris 11. sp. o'~. - Obscure viridis,
cupreo-micans; facie cuprea; abdomine /ere nigro, segmentis dorsalibus intermediis ad basin albido-ciliatis;
postscatello media distinctissime tubercalato ,· calcaribus
irztemis tibiaram posticarum feminae pectinatis. · ,..
Long. corporis I 0-12

mm.
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: rscheidet. - Echte SphecodesKopf grosstenteils dunkelgri.in , weisslich behaart
r im Staate Para, als auch in . ,,, dicht punktiert; Gesicht golclig bis kupferrot , zwischen cle1~
:• ~hwarzbr_aunen Fi.il1lern mit scharfem, schwarzern Langs~ kiele. Se1tente1le de~ ~ro1~otu111weit vorspring·end, ihre
tr. - Oieses Genus
'· orderecken stu111pIw111klig. Mesonotum
mehr oder
_, der Erde ; es ist gleichmassig ·. · _w_eniger tr0,b clunk elgri.in, mit _Kupferschimmer, mit tief er,
~
hieher sind, wie ich heute
•. m1ttlererLan~sfurche, vorn le1cht zweilappig,
fast matt,
1111
kann auch Augoditora Sm., , · runzhg punkt1ert, kur z schwarz behaart. Scutellum heller
Corynura Spin. zu ziehen.
~iin, glanzend, wenig punktiert, lang schwarz behaart.
,.. Unterschiede im Aderverlaufe
,·Posts~utellum hellg;ri.in, kur z weisslich behaart, massig
1:s reichliche Material, das mir · :' punkt1ert, m,t deutltchem Tuberkel au! der Mitte. Meso1
:1\ute Wertlosigkeit
dieses Cha- ..' ,'pl~uren schwar~lichgrlin,
grob fast netzartig punktiert.
q i.; nicht
einmal als Subgenus :
-~~lttelsegment mIt l1ellgrli11e111kahl en, fc1st 5;latten, aber
ii.irlich hat da auch das Subgen~s
: mcht begrenzten herzformigen Raum , mit weissbehaarten
verschwinden, das_ i.ibrigens em•,. : ,; dunkelgrlin~n, runzlig punkt_ierten . Seiten, und zerstreut
begrtindet au!. die als Art-, , . grob punkt1ertem, kahlen, mitten t1ef g-efurchten an den
.merkmal wicht1ge Gestalt des
, Seiten ziemlich scharf begrenzten abschi.issigen Hinterteil.
Hinterbeine. Auch europaische : -~.lbdornen gri.inlicl1s~hwarz, wenig 5;Wnzend, dicht uncl
sen Sporn gekammt, so z.
1 ztemlich 9:rob punkt1ert, Jedoch auf den Seo-mentrandern
:dere Arten, wie xanthopus Kby.,· .. fein_uncl undeutlich; Bel!aarung auf der Ba~a!Mlfte des
,•sagt. - Agapostemon ist hoc~-. ' '..bre1tef.lI. Dorsalsegrnentes weisslich, sonst schwarz und
·ictus· als solches kann wol nut.· •:greisgemischt, di e 8asis von Segment 2 uncl 3 mit schmaler
.!ten ~erden, das wenigstens im,21 J-jweisslicher oder braunlicher Cilienbincle. fli.igel besonclers
hdomen ausgezeic_hnet ist, o?wol 1i ·' langs der Costa uncl an cler Spitze getrlibt.
Raclialzelle
irmen [ehlt. Die Dicke der K1ele£-.i
f r,r~ eutlich_schrag c:~b9:estulztrnit Anha1_1g,Cubitalzelle 2 fast
~ Gattungsmerkmal wertlos;
bei :.. quadral1sch, I. rucklaufender Nerv 111terst1tial od er elem
; sten 2 oder 3 Glieder weit dicker .' i Beginue der 3. Cubitalzelle eing elli9:t. Beine schwarzleren nehrnen die Tasterglieder , ·~aun, rnit greiser und dunk elbraun er g-emischter Behaarung;
Die an sich ilberaus schwierige t •llllerer Sporn cler liintertibien cleutlich gekammt. Karper
i1ischen Halictus-Arten wird durch · robust,· 10 bis 12 mm Jang.
,bungen neuer Species seite_ns .'~',
·
.ren noch weiter erschwert. Hier "' . <3: flihler !anger; Mesonoturn clichter runzlig punk·,gen, auch wenn sie_ gut ~!nd,._·.!~rt; Schienspo1en einfach.
Arn Gruncle -von Dorsallli eses Genus bedarl erner grund- , 11,
segment 5 beiderseits ein elem Seg-mente anliegencler
8earbeitung.
lch unterlasse es, 0!1Hel, ~.er nach aussen hin lange, helle Wimperhaare
den neuen Species zu beschreiben, , iragt. Korper schlanker, Grunclfarbe oft rnehr clunkelblau
, ein nur ihr zukommendes auf-.1
beim <;>.
1.eichnet ist und daher nicht ver- -r,•" 1 · Belem do Pa~a, _Obidos, Barcellos am Rio Negro,
,f fill Solanum tox1canurn Lam. uncl an Psychotria spec.,
\e1deGeschlechter an Sapinclaceen (Pseuclima trutescens
iris 11• sp. cJ'<;>.
- ObscU1:eviridil
:'.~dlk., Paullinia pinnata L., Serjania spec.) gefang·en.

I

·t

R;
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·uprea; abdomine /ere ~ugr~,. se_gi.
rmediis ad basin atbido-ctliatis;,1 .itlt.
, inctissime tuberculato; catcaribus1 -ic ~ Die Bes~hreibung cler Augod1lora polyd1roa Cock.
'!'flrdeauf d1ese Art passen, jecloch e,w~ihnt cler Autor
ticarum feminae pectinatis.
' li_
,'.,(

1

llllll.

111Chts
iiber den auffallenden, nicht zu iibersehenden Hocker

144

A. Ducke.

des Postscutellums.
Die Bildung des Pro- und Mesonotums erinnert an Cory!lura, jedoch ist das Mesonotum
bei letzter er stets weit stark er vorgezogen. Der Habitus •
des Ti eres ist eher Arzthrena-art
i'l,.plump, wenigstens im ~-.
11) Sub ge nu s Oastrohalictus Ducke. - Die ·einzige
bisher bekannte Art, Hal. osmioides Ducke, hat im ~
deutlich gekammte hintere Schi enspor en der Hint erbeine,
was ich seinerzeit bei der Beschreib ung zu erwahnen·
unterlassen habe.

(·

t1int e r ~
~) Sub gen us Corynura Spin. und CorynuropsiJ ' ~. gesc l.
Cock. - Ob diese beiden Subgenera wirklich getrennt
·1. flil ge
anzufilhren sind , wird nur ein M onog raph entscheiden
Kni e.
konn en, der die Halictus-Arten der Erde behandelt. Beide.
flil ge
zusammen zeichn en sich in beiden Oeschlechtern aus·
2.
Filhl e
durch das mitten auffall end 2-lappig vorspringende Meso-,
w
eni;..
notum , die r:Jr:Jvon Coryrwra haben deutlich gestieltes •
Filhk
·
Abdom en, die 'i?'i?mancher Arlen haben die Basis des
Abdom ens ziemlich verengt. Die Dicke der Taster glieder
.3, Stirn
ist je nach den Art en variabel, also k ein GattungsmerkmaL
fast :.Die als Coryrwropsis bezeichnete Gruppe verb ind et die·
hint e11
echten Coryrwra mit den ilbrigen Halictus-Arten.
L ani; :
ohne
(f ortsetzun g folgt.)
an <..
k
zem (
Stirn
rnit :
glanz
Bein,
Fb :.1
gefb
Gen. Platycampus Schiotltc. (Hym .)

Herr j. de Gaulle in Paris macht mich darau! aul·
merksam, dass 0 . Sduifdte bereits 183 9 in seinen lchneus
, monid arum ad faunam Daniae pertin . genera et species.
nova den Gattungsnamen Leptopus Hartig nee Latr. in
einer Fussnote durch den Namen Platycampus ersetzt hat
Dieser Name war bisher volliger Vergessenheit anheimgefallen. Da er aber nun einmal ans Licht gezogen isl
·so mag er auch als der all erdings vie I alt ere stat! des
von mir aufgenommenen Leptocerus Thoms. oder statt
des von Cameron eingefilhrten Camponiscus eintreten.
Fr. W. Konow,

p.

Se.-.;
·11
· se~-111
gelh
Segn
mit C
od er
di e
g-e5>'-Seg-n
runzl •
Basi :
Segl'
Bas,~

Solitiirbie11 e11 Mrasil itns .

r Sache ste-_nd welche
1~inung iiber '
ilgendes ~ •
: de die Verund Hemin auch die
, iibrig Iiess.
1 vor kurzem
mson's ver. nd des dor-.
,ie erwartete .
Stuck mil ,,
,7.ig:en Unter. des Hintert:xe mplaren
, mich richtiu
. 111
1 hemerkt
, darauf g-e;i1. weshal
: stelit:
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(Hy m.)
Von A. D u c k e in Par{t.
(fo rtsetzung aus H. 6, 1906, p. 400.)
r
3. Ha/ictus (Cory11ura)jucundas Sm. (=PSeudobacclta
· Cock.nee j11cu11dusCock.) - Kopi und Th orax schon

metallgri.in, hell bronze- oder kupi erfarben ; am Abclorne11
isl oft nur aui cler Basis der ersten vi er Segmente diese
· Farbe vorhanden; Beine oft ganz rot oder aber auclt
grossenteils gr i.in ; fli.i gel stets · glashell, nur am ·Ende
etwas getri.ibt. Au sser dies en Farbenmerkrnalen· unterscheidet sich jucumlus von aenigma durch den glanzenderen C!ypeu s, die vie! ~:rosseren, sehr scharf rechtwinkli gen
Pronotu111lappe11,d,1s st~irk er zwe ilappig vo rgezogene
Mesonotum, die melir g-roh runzelige Streifung: des herzfi.irmigen Raumes des Mi 11else.1;
mentes ; beim lj_> ist das I.
Abdomin,ilseg rnent ki.i1zer als bei i1-g-encl welchen Exemplaren des ae11i
g ma, bei111O' hingegen noch starker v erengt als beirn O' der k tztere11Art.
.,1l p. 999.
Belem do P,11a,
T eif e,unterer Japm,i. Smith beschreibt
-l . p. 260.
dasTi er vo11Sao Paulo d 'O liv-.'.n-;a arn o~eren Amazonas.
Cocke
r ell vo n der Chapacla von M attogrosso . Auf letzterer
t,nd rnittlere
trifit
di
ese elem Aequatorialg-ebiete angehorig:e Art mit der
hauiig-er als
s[idlicl1en
Species ae11i
g ma zusammen, ein auch fi.ir viele
n rles StockVespiden beob;1chteter Umstand, der nichts aufiallencles
;e!Jreren Proan sich ha1, cia d ie Chapada eben die zw ischen den
Dalekarli en1
F!t1ss
g chid en des A mazonas und des Para)!.1a
1y liegende
·1 SWmmen
Hochehe11e
isl.
Vorl
ie5!:e
n
de
Ar
t
Wilt
schon
durch ihre
:rst irn Spa1· helle Me1iilll,1rhe unter alien Arle n dieses Subgenus auf;
class Exemso leichter lrnnn clas lj_> mit ~ew issen g-rlin en Ha/ictusscht werclen. ' . 11111
'
Arten
vervvechselt werde n, die ctuch ein ziemlich vor" !l Oeclanken
. v,-ezog-e
nes Me sonotu111und schari e, obwo l kleinere Pro,:1ch. Diese
_
notumlappen
haben.
!111
eumoniclen •
4. Ha/ictus (Corynura) banarae n. sp. lj_>. - Speciei
•.fen Hymeno- ,
s wHre auch
Hal. ae11i.1;ma Grib. sat similis, sed meso11
oto long iore,

rin);en. Doch • ·'
wa rnm von
abr. im Ti e.1•plandischen
1b ei11Manrt-

mu/to dispersius et crassi us pun ctato, Sff!:!llentoqae
dorsali Jo tlimit!io basali crasse sat sparsi111,dimitlio
apicali subtiliter ac dense pu11ctatofacilit er llistinguemlus.
- L on.\!.·. corporis 8 111111.
Sch,, ill'Z. Uesic ltt in der NI\he der Fi.ihlerwurzel
ganzschw;1ch g:ri.inlich schi111111
ernd, kur z weisslic lt behaart.

'''
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Clypeus und Stimfeld sehr zerstreut grob punktiert, wenig '
gfanzend. Ful!le1xeissel am Ende und an der Uiiterseite
rotli chbraun. Pronotumlappen grUnlich kupferi g, grosser ·
als bei aenigma; Mesonotum mit schmal grUnlichem
Seiten- t111d Hinterrande,
vie! zerstreuter
und grober
punkti ert als bei den vorigen Arlen, aber trotzdem vollig · •
matt, in der Mitte starker zweilappig vorgezogen, als bei. '·
aenigma. Scutellum an der aussersten Basis grUnlich; : .
Postscutellum und Basis des Mittelseg-mentes grUnlich · •
kupf erfarben, Endteil des letzteren leicht kupferschimmernd; · :, ' •
herziormi ge r l~atun wie bei aenigma g;estreift. Punktierung ·.., . ·
der Mesopleuren
grobe r als bei den vorigen Arten. .
Abdomen oben rnit ga nz lei ch tern grUnlichem Schimmer, ,.,• .
Endr~incler der Seg-mentc sc hwach braunlich ; Dorsa!J ·
'·
seg111
e11t I betrachtlicl! sc hmaler als 2, auf dem grob und ·
zerst reut punktierten, glanzenden Basalteil grUnlich, am :
Endteile fein und dicht punktiert, matt , ausserste Basisi
von Seg;ment 2 und 3 grUn mit weisser Befilzung. Vorderfli.ig·el mit ausgesprocheher TrUbung von der Mitt e der
Costa bis z um FIU;relende ; Te .<2;ulaedunkelbraun ; Beine .•.
dunkelbraun mit vorwiegend clunkier 8ehaan111g.
, ~#"i
Das Wngere, anders sculpturierte Mesonotum und •die '
Sc ulpt ur des I. Dorsalsegmentes sind die aufWlligsten
/\ 1 C'rlrn1ale, die diese Art von aenigma scheiden. lch fing ,
, · ,.;; einzig·e Exemplar am 9. Dezember 1899 an blUhender • , .
-rnara g·uyan e11sis Aubl. <Familie FlacourtiaceaeJ bei 1;
u elern do Para. Die Art muss also sehr selten sein. ·

s
g
d

b,
g·,
fl ,

f(,
g

k,
F
Ii
5(

D
a1
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5. Ha/ictus (Corynura) hemidiodiae n. sp. ~- - , •"
Niger, parum .viridi-pictus, speciebus ae ni gm a et
banara e a/finis, sed a/is Jlavido-hyalinis, so/um. ai•
apicem parum infuscatis. - Long. corporis 8 mm. '' •",
Die Art steht den beiden in der Diagnose erwahnten . ·
Arten nahe, untersc heidet sic h aber von beiden durch die ·
an der Costa absolut nicht verdunkelten
F!Ugel; das· ,'
Mcso11otum isl etw as breiter als bei banarae, aber mitten ·
noch sWrker zwe il appig, seine Punktierung isl sehr -dicht,
dabei aber z iemlich grob, wahrend sie bei barzaraevie!
zerstreuter, bei aenigma ausserst fein ist. Pronotumlappen
sehr gross und scharf rechtwinklig.
Punktierung der
Mesopl euren sehr g-rob u11d zerstreut.
Karper schwarz ·, .
Kopf wie bei ba11araegefarbt und skulpturiert; Pronotum:--· t
lappen kaum grUnlich schimmernd; Seiten- und Hinterrand ·
des Mesonotum , Basalhalfte des Scutellurn und des Post- :,
scutellum und ausserste Basis der Dorsalsegmente 2 und..;
3 grUn, Basis von Segment I grUnlich schimmernd! ~

j

ell
V,
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8

'·

gl
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d
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, C
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St ,
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-,d 1r zerstreut grob punktiert, wenig
Segment I ~ihnlich punktiert wie bei banarae, aber im
_-\ am Ende und an der Unterseite
ganzen grober, 2 und besonders :) und 4 nur sehr fein,
nlappen g-runlich kupferig, grosser
diese Segmente fast kahl und etwas glanzend, wahrend sie
i csonotum mit schrnal grunlichem
bei voriger ·Art fein tomentiert und vollig matt sind; s hi1111de viel zerstreuter und grober
gegen stark rostbraun behaart. Behaarung der Beine
, rJrig en Arlen, aber trotzdem volli~
nahezu schwarz.
!\er zweilappi g vorgezogen, als be1
Belem do Para, 20. Ju11i 1902 an Hemidiodia ocimi'an der aussersten Basis grunlich,
folia K. Sch., einer besonders von niedrigen Bienen un, ·1sis des Mittelsegmentes grunlich
,. gemein stark besuchten Ruhiacee. Muss der mir unbe'cs letzteren leicht kupferschirnmernd;
.. kannten Art dzapadicolaCock.sehr nahestehen, die gleiche
1 : bei aenigma gestreift.
Punktierung
Flugelfarbung, aber von Segment 3 an goldiggrunen
1ii ber als bei den vorigen Arten.
Hinterleib hat und die auch in der Sculptur einige Unter·..:,
anz leichtem grunlichem Schimmer, , · ·
schiede aufzuweisen scheint.
,11ente schwach braunlich;
Dorsal- ·
6. Ha/ictus (Co,ynura) atromarginatus Cock. 11 schrnaler als 2, auf dem grob Ullci
Durch die Fliigelfarbung sofort zu erkennen, kommt inbez 11g
. ):?;lanzendenBasalteil 5;runlich, a~n
auf Sculptur des Kopfes und Thorax dem polybioides
·.:ht punktiert, matt, ausser st e Basis
am nachsten, an den sie auch durch die besonders stark
, ~run mit weisser Befilzung. _Yor cter' verengte erste und durch die vollig matten und sehr fei11
d 1ener Trubung von der Mille der
•· , weisslich behaarten, daher eigentumlich grauschimmernclen
·:lende; Tegula e dunkelbraun; Beine.·-·
folgenden Dorsalsegmente erinnert. --- !ch fing 2 ~ bei
•.v iegend clunlder Behaarung-.
'
· Barbacena, October und December 1905.
,,·r~ sculpturierte M esonotum ut1 d die
'
7. Ha/ictus (? Corynura) anthidioides·11. Sj). ~- - r" alsegmentes sind die aufWlligs!en
A rt von aenigma scheiden. ]ch fmg
Niger,· ex parte viridesce11ti-mica11s
,· pronoti angulis
am . Dezember 1899 an bluhender ·
parvis
obliquis;
mesonoto
densissime
punctato,
seg111
e11ti
1
9
A ubl. (Familie Flacourtiaceae) bei,
• • mediani area cordiformi haud striata, basi subtiliter
i:..: Art muss also sehr selten sein.
rugulosa; abdomi11isseg111e11tis
dor.salibus, praecipue

,a1y11ura)hemidiodiae n. sp. ~idi-pictus, speciebus ae n i gm a et
sed a/is jlavido-hyatinis, so/um ad
)crlfis. - Lon g . corporis 8 mm.
e11beiclen in der Diagnose erwahnten
l1eiclet sich aber von beiden durch die
q\ut nicht verdunkelten Flugel ; das
;is breiter als bei banarae, aber mitten
, )pig, seine Punktierung ist sehr dic\1t,
1
: g-rob, wahrend sie bei ba11araev1el
r,rma ausserst fein ist. Pronotumlappen
.: 1iarf rechtwinklig.
Punktierung der
"TOb und zerstreut.
Korper schwarz;
,~ze ~:efarbt und skulpturiert; Pronotum,_-i1 schimmernd; Seiten- und Hinterrand ,
,;isalhalfte Jes Scutellum und des Post- '
,erste Basis der Dorsal segmente 2 und
1,11 Segment I grunlich schimmernd.

I

intermediis, apice od1raceo-lasciatis,· a/is od1raceis,
apice fuscescente; calcaribus tibiaram simplicibas. -

Long. corporis 7 1/ 2 - - 8 m111.
Diese Art weicht bereits betrachtlich von den vorhergehenden ab und muss man das 8ekanntwerclen des O'
abwarten, um sicher zu entscheiden, ob sie wirklich in
die Corynura-Gruppe gehort. Folgende plastische Merk' male unterscheiden sie von alien vorhergehenden : Kopf
" breiter, hinten nur sehr schwa ch gerandet; Gesicht kur z er;
· Clypeus und Stirnschildchen glatt und glanzend, zerstreut
, punktiert.
Pronoturnlappen verhaltnismassig: klein und
· stumpfwinklig.
Herzformiger Raum des Mittelsegmentes
nicht gestreift : .an der Basis fein (oft uncleutlich) l~ingsgerunzelt, am Ende fast glatt, mehr oder weniger g-Wnzend.
' Schiensporen einfach, also die hinteren der Hintertibien
', , nicht gek~imrnt. - Der Korper ist schwarz. der Kopf,
die Pronotumlappen und die Basis des 1. Dors alsegrnentes
.schimmern mehr oder weniger grun, Stirnschildchen uncl
•...pit, a_uch oberer Teil des sonst schwarzlichen Clypeus

So'

A. Oueke.
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kupf erschimm ernd. Behaarung des Gesicht es lang gelblichg reis, M esonotum , Scutellum und Postscutellum mifkur zem
ge lbli chg;reisen Tomente und la11.1;
er dichter braunlich er
B ehaarung . Abdomen weisslich ~behi tart, am Endrande
von Dorsa1segment 1 eine schmal e, von 2 bis 4 je eine
sehr breite schon ockergelbe anlieg-ende Haarbincte. f'liigel
lebhaft ockergelb, in der l~adial zelle und am Ende graubraun. Behaarung der Tibi en und Tars en vorwiegend
schw~irzlich.
Scheit el und M esonot um fein und sehr dicht
punktiert , letzt eres vorn cleutlich zwe ilappi g, mit deutlich
vertieiter · Mitt elrinne. Thorax seit en z iemli ch g Wnzend, zer-'
streut punktiert. Basalteil von Dorsalsegment I g lanzend,
sehr w enig punktiert , sonst Abd o men sehr dicht fein ·".
punkti ert und matt , Seg ment l entschieclen breiter als ·
Jang. Fli.igelzellen im wesentlichen wie bei den vorigen
Arten.
·
Dieses Tier erinnert durch seine eige nti.imlich e fliig elfarbung und durch das gelbbandierte Abdomen (hier aber
Haarbinclen !) an manche hiesi ge A11tlzidium-oder auch
an Psaenytlzia-Arten und sieht k einer sonsti ge n mir beJ.;;1111,tenHa/ictus-Art Hhnlich. lch sammelte 4 <:j:>bei 13ar;..,,
ic ena (Mi11c1
s geraesJ an Strassenrandern im O ktob er und
Uezember 190 5.

Halie/us (Corynura vel Cory11uropsis)inflaticeps
Niger, ex parte viridescenti-micans; vertice
injlato, occipite /,aud marg irwto; pro11oti angulis obliquis; mesorzotodense pu11ctato,antice obsolete bilobato;
segmenti mediani area basali lzaud striata, alls infuscatis, ,
disco sublzyalino, nervo recurrente Jo longe a11teapicem ··
cellulae cubitalis 2ae inserto. - Long. corporis 8-9 mm.
8.
n. sp.

gegen mit starker Mi tt l
die des Scutellum di ch satze zu den vori ge,
handen. Posts cutelh11
matt, fein - skulpturier i
grenztem, , vertieftem ,
punkti ert, an den Se
segment I ziemlich s
dichtem langem blassg
fein punktiert mit ma:
fein punktiert, 2 an <'
_ ; schimmernd, sehr fei1
1
'"· lich schimmernd,
st;
Tegulae braw1. Fliig c
lanl-!:Sdes g,111ze
n Ve•
zelle ) und am g'anz,
hint er den Cubitalz e,
in die Mitt e der 2.
Beine hell, fast wei
rostgelb .
Barb acena, 3 ~

<:j:>. -

Diese Art

glei cht im Aus sehen noch ziemlich den
entspricht je doc h in vielen Merkmalen
(Fliig-elgeader, KopfbildLin g, herzfo rmige r Raum des Mittel- •,i
s~gmentes) vi~l n~_
ehr Co_ryrwropsis; und erst die K~nnt- .,~;.
ms des o' wird uber di e Stellung- der Art entsche1den.,r-·
Korp er schwarz, g reis behaart. Kopf sehr g ross , breiter -'."
als cler Thorax , hint er den Au gen nicht ei11
g-esenkt, wie '·
b~i den _echten Corynura-Arten, sondern aufgetrieben und
hmt en rncht gerandet; Schlafen sehr breit ; Ges icht grlinschimmernd, vie! br eiter als bei den ge nannt en Arten, ,
besond ers im oberen Tei le fein und dicht punktiert; Clypeus ·"
besonders auf der Mitte g latt , am Endrande mitt en mit •
einern Z~ihnch en ; Labrum z,-veispitzi g . f Uhler am Ende
rotl: ::h. Pronotumlapp en stumpfwink elig . M esonotum vorn
breit vor gezoge n, aber nur sehr schwach zweilappi g, hin-

Corynura-Arten,

I. Schmiedeh
Mittel europ as, na(.,.
· T ei! auch nach il
120 Figuren im ~,
Fischer. (P reis 20
wir hier ein W erk
Gebiete cler Hy 111
e1
,, nisse abz uhelfen ,
·t moloir ie von 1ms
,{-, Entornol og-e, ma_g~··, s~nst irgend ei11e111
· . Liebe zugewanclt
de!1 Wunsch habe
· he1t verfallen will ,
sow eit es mog-liL
W ~nn wi'. aber fi
log-1e here1ts umf,
und schnell uber
Formen orientier e
pterologie ein sol

A. Uucke.

---

,wrung d es Ges ichtes lang ge lblichllu111uncl Postsc11tell11mmit kur zem
,· und !ange r clichter br~iunlicher
we isslich behaart, am Enclrande
i11e sch 1nale, von 2 bis 4 j e eine
.clbe anli egende Haarbinde. f·\Ugel
r Radial ze lle und am Ende 5?:rau-J
Tibi en und Tars en vorwie gend
111
1d Mesonotum fein uncl sehr dicht . ;
1 cleutlich zweilappig, mit deutlich ·· :
'1oraxseiten ziemlich glanzend, zer- . ~
-:ii von Dorsalse g ment I g lanzend,
sonst Abdomen sehr dicht fein
cg-ment I entschieclen br eiter als
•·esentlichen wie bei den vorige n ·
i t durch seine eigentiimliche

FILigel,g·c lbbanclierte Abd omen (hier aber
I he hiesig e Anthidium- oder auch
i1d sieht kein er sonstigen mir be·:l111
li ch. lch sammelte 4 <j>bei 8ar- .
:111Strassenr andern im Oktober und ,

·11ura vel Corynuropsis) inilaticeps
;mrte viridescenti-micarzs,· vertice
111
argirzato,· pronoti angulis ob- '
;1u11ctato,
antice obsolete bilobato;
hasali lzaud striata, alis i11Juscatis,· -.
,, recurre11te Jo /onge ante apicem ··
,1serto. - Long. corporis 8 -9 mm.

-

So l iWrb ie11
c 11 Bra sili c ns.
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g-~genmil starker Mittelfur che ; seine P1111kti
erung wi e auch
die des Scutellum dicht und ziemlich grob, clabei im Oegensatze zu den v orig en Arl en ein schwacher Glanz v orhanclen. Postscutell11111fast filzig behaart. M esoplem en
matt, fein skulpturiert.
Mittel seg ment mit und eutli ch begrenztem, verti eftem, glattem, herzformi ge m Raume, hint en
punktiert, an den Seiten niatt und fein ge runzelt. Dorsal. segment I ziemlich sc hmal, se in Basaldrittel mit auffallencl
dichtem langem blass ge lbem Seid enhaar bedeck!, son st k ahl,
lein punktiert mit massigem Glanze, di e folgend en ausserst
, lein_punktiert, 2 an der leicht eingesc hnlirten Bas is grlin~ch1mm~rnd, sehr fein w eisshaari g, 3 und 4 schwach grUn. heh sclummernd, starker behaart , mit braunen Endr ~indern.
· Tegulae braun. FILigel stark getrUbt, die vorcl eren besonder s
. langs des ganzen Yorderrand es (am starkst en in cter Radialzelle) und am ganzen Endrande , am hellsten in cler Mitt e
hinter den Cubitalzellen fast glashell; rUcklauf end er Nerv
in _
die Mitte der 2. Cubitalzelle mlindend. BehaarUn51:der
Beme hell, fast weisslich, an den Tarsen besonders i11ne11
rostgelb.
Barbacena, 3 ~~. October und Nov ember 1905 .
(f ortsetzung folg t.)

i'

Litteratur.
(Hy m.)

. I. Schmiecl ek11echt, Prof. Dr. O tto , Di e Hy 111
enopt ere11
M1tteleuropas, 11ach ihr en Gattun sren . uml z u111o-rosse11
T ei! auch nach ihr en Art en anai'ytisch bearbcitet.
M i;
120 Fig-uren im Text.
1907. Jena, V erlag v on Gu sl dv'
•· Fischer. (Preis 20 M. ) Mit besonderer Fr eude beg rUssc11
i111Aussehen noch ziemlich den
.wir hier ein Werk, das geeignet erscl1eint, ei11e 111auf de111
, ,ric ht jedo ch in vie len Merkmalen . • ,
~ebiete der Hymenopterolo g ie l~ings t emp[unclenen Bed i.irfu11
.~. herzfo rmi ger Raum des Mit1el,msse abzuhelten und darum flir di e Freun cle cfer E nto,;orynuropsis; und erst die Kennt, mologie von unschatzbarem · W erte sein c!Urfte. Jecler
clie Stellung der Art entscheiden.
~ntomol o~e. m;i7, er den Coleoptern, Lepid optern od er
behaart. Kopf sehr g ross, breiter
-sonst irge nd einem Teil e der Entomologie sei ne besond ere
den Au ge n nicht eingese nkt , wie . ,, ·· Liebe zugewandt haben, wlin scht doch und muss auch
1ra-A rte11,· sondern aufgetrieben und ' , den Wunsch haben , wenn er nicht einseitiger BeschranktSchlafen sehr breit ; Gesicht griin- .
· heit verfallen wi ll , das ganze Gebiet der lnsektenkund e,
ieI· als bei den ge nannten Arlen, , , · sow eit es mog-lich ist, im Au ge behalten zu konn en.
c ile fein und dicl1t punktiert; Cl y peus · 1 •
~ Wenn wir aber fUr die meisten Teilgebiete der Enton1011
e g latt, am Endrande mittelT mit
~ logie hereits umfassende W erke besitzen, w elch e leicht
·•um zweispitzig . FUhler am Ende
· und schnell Uber die verschied enen in Frn g-e kornm end en
11 sturnpfwink elig. Mesonotum vom ; .
Formen . ori~ntieren, so fehlte uns doch flir die Hy menonur sehr schwach zweilappig, hin- '
pterolog; e em so lches Werk bisher vollig; demi, worauf

..

Zwei alrikanische Oipterengattungeu.

i nb.

1essor

iiber-

1rfinb:
ii hlerArten
enig-~inen,
[ihn. also
heute
enti:.:sser
,t' rt:

variieren.
So weicht das 111irvorliegende
von l(jws
fig-ur 29 in der Zeichnung: des Thorax uncl
Scutellum etwas ah; die breiten weissen Uingsstriernen
sind von fast g-anz vorne an durch eine feine Linie geteilt,
·. welche allrnahlich breiter wird uncl sich an den Hakenfleck anschliesst, der seitw~irts in die Strierne hineinzieht;
dieser Hakenfleck liegt ferner fast unrnittelbar vor der
Mitte der Thoraxl~ing-e.
Auf dem Scutellu111 sine! nicht
nur seitliche Fle cken, sonclertt fast die g-anzen Seiten
braun. Di e wesentlich distinctere Zeichnung des fl[igels
ist aber wohl kaurn nur durch den ju1;encl\ichen Zustand
des lndividu11111szu erk\Hren. F:s fallt n~irnlich eine zwar
·,. durch die hellen Zeichnung-en durchbroch ene, aher in toto
doch g-anz deutlich d11nklere Querbinde auf, die i11g-leicher
Breite vom stig·maarti g dunklen l: ncle der Suhcostalis his
' zum Hinterrand e lauft; sie ist in der vorcleren H~ilfte
intensiv, nach elem Hinterrand e zu wenig- er clunkel bra1111
und bildet in der Ruheste\lung-, we1111die Flu9:e\ elem
Hinterleibe clachformig- auflie g·en, rnit der Binde des ,111\krn
' Flugels nahezu ein einheit\ich uncl gerade durch\a11fe11des
Querband. Auch d ie Querndern fallen, wie bei P. cognnta
Griinb. auch, durch dunklere Einfassung auf.

ibrige

hell,
rande

mehr
reiten
r Liv.
itene ·
1ra11n,

illlde
I ein
cllt1111
, 111it
:tsd 1-

·P11b.

··

2. P. cognata Oriinb. - Ein drittes <;? dieser nach
beschriebenen Art ist am 24. VIII. 1888 von
Dr. F. Stuhlma1111
bei Useg-ua, Deutsch-Ostafrika, gefangen.
V.v. Ro"der erw[ihnt es im Jahrh. Harnh111x·.wissen sch.
Anstalten, vol. X, 2, 1893 p. 1o als "Haernatopotaspec· ' .
. Das t:xernplar
ist mir dank der Oute des Herrn LJr.
v.Brunn aus de111Hamburger Museum zm Ansicht her, geliehen worden.
·
2 Exemplaren

.Beitrag
zurKenntnis
derSolitarbienen
Brasiliens.
(Hym .)
Von A. 0 u ck e in Parft.
(fortsetzung

v . 15

9.

,pite,
sich
der
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aus H. 4, 1907, p. 325.)

Ha/ictus (Corynuropsis) Darwi11i Cock. --

Z1ir

guten l:3eschreibung- des Autors hahe ich nur noch llin' , . zuzufiigen: enclrand cles Clypeus mitten mit cleutli chern
Zahnchen ; Kopf hinten ziemlich scharf g-erandet. - -- I las
,, : Gesicht hat oit Kupf erschimm er, clie Farhe des M esonotums ist recht veranderlich,
und da ausserdern auf

t.
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l
I
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A. Ducke.

g,ennge Unt ersclii ecle in der Breite des 1. Abdominalsegmentes w enig: Gew icht zu lege11 ist (w ie das Beispiel
von Hal. aenixma bew eist), so glauhe ich wol, dass die
111irunbekannte Art sub/a/us Cock. 11ur Vari etal der vorlieg:e11de11
sein dUrfte, wie Ubrigens der Autor selbst ver111utet.
Wiufig bei 8c1rbace11a
(Mi11asge raes) auf einem niedrig-en·
Croto11 i111Oktober bis Deze111her1905 gesa111111
elt, !eider
aber nur <j). Ein nicht ganz siclier hierher gehorig es, weil
auffallend kl eines Exemplar sammelte ich bei Iquitos (Peru).
10. Halictu.s (Corynu.ropsis) crotonis n. sp. <j). Sp eciei H a I i ct u s (Co r y 1111 r o p s i s) D a r win i
a/finis, sed multo minor (5 - 5' !~ mm. longus ); capite
post ice st'11emargine e/evato ,· mesorzofo, srntello abdomi11isque seg mentis I et 2 p,olitis ac laevibas, hau.d distt'ncte punctatis.

Diese Art ist von der vorigen durch die in der Diag-nose angegebenen Merkmale g:ut verschieden. Kopf und
Tlrorax sine! ei11fmbig dunk el bro11zeg,rU11, Abdomen einfarbig schwarzbraun mil helleren, heso11cl
ers an den hinteren Segmenlen greis bew imperl en Segmentendr~indern.
Barbace11a,4 <j) i111Okt ober und Nove mber 1905 zu~
sa111m
en mil vori ger an ei11emkleinen Croton.
11. Ha/ictus (Coryrwropst's) diificillimus n. sp. <j).Praecede11ti (H. c rut o n is ) va/de ajfint's, sed minimus
(4 mm lo11g11s)
,· clypeo et pra eo jm e area fro11tali nitidiss t'mis, polt'tis, sparsi ssi me punrtatis ,· segmenti mediani area basali concava, su.btilissime rugulosa, vix
nitidiascula.

Oer vorherg,-ehendenArt in Farbe und Sculptur sehr
iil111lich, aher 11
och viel klein er ; Stirnschilclchen poliert,
b st oh11ePunk le; Clypeus poliert 111itzerstreuten }.;roben
Pu11kte11,ohne deutliches Zahnchen auf der Mitte des .
Enclrancles; Basalfeld des Mittelsegmentes hillgegen kaum
glanzend.
Barbacena, 27. Oktober I 905, ein ~- Hat die
g-rosste Aehlllichkeit mil den ga nz kleinell echtell HalictusArten , von denen man sie nur durch die viel enger an ·
ei11anclerstehellden Ocellen und clurch die grossen Pro- ·
notumlappen gut unterscheiden wire!.
3. Genus Megalopta Sm. Eill weiter
schrittenes Glied von Ha/ictus mit s eh r

vorge-

Ocellen
gisch durch
ausgezeichn,
1116glichenf
c11
Der 1. rUckl.
am Begilln e
wieder einn
FIUg-elg-eade
r
Oattungsmeri
dass das S1
herechtig-t isl
VOil

Halictu.,~

· muss zu Mei
4. Genu
nicht aus 81
. bei Barbacei•
I.

Oedis1

nigra, parum :
subtus, mar~·i
tegulis, genii
Caput et 1lr,
Caput valde l'
valde elollg-m ·
Seg-n1enti me,
elevala subti 1
divisa ; huju,
postica decli
subclavaturn
niticlum. sine
anlicarum ner'
analis oriens .
pedum et vei:
d' differ! :
versu~ fortius
flava ornato :
ad ~L'~111entu
1
rotu11d;itum. 1
Dicses n,,
des Gesichtes
auch sehr an ,
Mit den VOil F
mir in der N;
Beschreibung;e,
vielleicht rioch

\. Ducke .

.Soliliirbi cnen Brasiliens.

, k r ~r eite des 1. Abclominalsegzu legen isl (wie clas Beispiel
,•, tl, so g-laube ich wol, class die
tfus Cock. nur Varietal der vorc iibrigens cler Autor selbst ver1

:

Minas geraes) auf einem 11i
eclrigen

·

I >czember 1905 gesam111elt,
!eider

:I11
z sicl1er hierher gehorig-es,weil
11· sammelte ich bei lquitos (Peru).

'
'

nuropsis) crotonis n. sp. (j!. :..:,o r y n u r o p s i s) D a r w i n i

•
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0 c e I I e 11 u11clW11ger
er Zu11ge, ist cliese Gattun~ biologisch clurch ihre 11~i c h t I i c h e L e b e 11s w e i s e sehr
ausgezeichnet. lch kenne 11urdie M. idalia Sm., die aher
moglichenfalls in 111ehrereSpezies a11f
zulose11sei11k61111t
e.
Der 1. riicklaufencle Nerv mii11det am Ende cler 2. oder
am Beginne cler 3. Cubitalzelle oder er ist interstitial, was
wieder einmal hewei st, class klein e Unt erschiecle im
Fliigelgeacler nicht einmal als Art- uncl viel weniger als
Gattungsmerkmal clienen konn en. Hieraus geht ciuch hervor,
dass clas Subg-enus Megaloptidia Cock. nicht existenzherechtigt ist; auch Sphecodogastra, clas nach Cockerell
von Ha/ictus clurch die 5?:rossenOcellen verschieden ist,
muss zu Megalopta gehoren.

or (5 - 5 1/~ mm. longus ) ,· capite
Tato; mesonoto , scutello abdomil potitis ac laevibus, haud dis-

4. Genus Oediscelis Philippi. - Dieses bi sher noch
nicht aus 13rasilien bekannt gewesene Genus habe ich
bei Barbacena in 2 neuen Arlen g-efang-en,u. zw.:
· lcr vori)!.'enclurch die in cler Diag1. Oediscelis prosopoides n. sp. O'(j!. - (j! : l: l011
1ratc
1.
. ,11alegut verschieclen. Kopf und
nig-ra,parum hreviter grisescenti-pilo sa; antennanim fla~ello
11
11kelbro11
zegrii11, Abdom en einsubtus, marginirus apicalibus segmentorum abclo111i11ali11111,
. ltelleren, hesonders an den hi11tegulis, genibus et tarsis magis minusve rufescentibus.
:1ew imperte11 Seg-111e11te11dr~inclern.Caput et thorax opaca, dense subcoriaceo-punctulata.
Caput vaicle elongatu111.
Antennae breves, clavatae. Thorax
Oktober uncl November 1905 zuvalde elongatus; pronoto longissimo, scutello fere longior e.
einem kleinen Croton.
Segmenti mecliani area corcliformis crassius rugulosa, linea
elevata subtili circumclata, carina mecliana lo11
g it11clinali
rnuropsis) difficillimusn. sp. (j!. divisa ; hujus segmenti pars antica horizontalis a parte
, n i s) valdc a/finis, sed minimus
postica cleclivi linea distincti ssima sepmata. Abd omen
o et pra enjJlle area frontali nitisubclavatum, usque ad seg-menti 3ii apicem clilatatum, sat
issime pun ctatis ,· segmenti meniticlum, sine sculptura visibili.
Alae pamm fu111ata
e;
·ava, subtilissime rugulosa , vix
anticarum nervus submedialis longe post apicem ceJlulae
analis oriens; nervus recurrens 1. interstitiali s. Scop~,
11 Art in f arhe und Sculptur sehr
pedurn et ventris albescens. -- Lon g. corp. 3 1/ 2 - 4 1 /~ 111111
.
·I kleiner; Stirnschildchen poliert,
O'
cliffert:
antennis
capite
longi
oribus.
fl;:
1
5?:ello
apice111
1 eus poliert
rnit zerstreuten groben
versus fortius incrassato, clypeo line,1 mecliana longi tudinali
I1es Z~ihnchen auf cler Mitte des
flava ornato; abdomine e 7 segmentis constituto, usque
lcs Mittelsegmentes hingegen kaum
ad segmentum 4um dilatato. Segmentum anale !alum,
1
rotunclatum. Pecles simplices.
!do ber 1905, ein (j!. Hat die
Dieses merkwUrcli5?:eTier sieht clurch die Gestalt
It den ganz kleinen echten Ha/ictusdes Gesichtes einer kleinen Prosopis ~ihnlich, eri1111crt
, sie nur clurch die vi e! enger an
·. auch sehr an die Grabwespe Nitela amazonica Duc"ke.
ellen und durch die grossen ProMit den von Friese neuerclings beschriebenen Arlen, die
,cheiclen wi rd.
mir in der Natur nicht bekannt sind, ist clieselbe rlen
,ipta Sm.
Ein weiter vorgeBeschreibungen nach nicht zu v erw echseln ; sie mag1 Ha/ictus
mit s e h r g r o s sen
vielleicht rioch am ehesten der Oediscetis (Pseudiscelis)

,,
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rostrata verwa 11dtsein. lch sa111111
elte das Tier haufig
bei Barhace11a(Staat Min as ~eraes, Seeliohe I I 00-1200 ml
heso11cler
s an Strasse11r
a11d
ern an ei11erCupliea-Art fliegend,
October bis December I 905 .
2. OediscelisFriesei n. sp. d'. - Elo11
,1?;ata,
nig;ra, sat
lo11
g:e albiclo-p ilosa; a11ten11
an1m fla~·ello subtus ferrugineo;·
clypeo, labro et 111andibul
aru111basi flavis , 51:e
nibus, tibiis
ex parte et metatarsis testaceis. Caput coriaceum, haud
elon)!.'atl1111
, facie fere circulari, antennarum flaQ;ello longo,
Thorax superne clisti11cte p1111ct11Iatus,
mod ice longus; •...·
pronoto brevi, se)!.'
menti rnediani spatio cordiformi sulco'
suhtili circnmdato. Abdomen et alae ut in specie prae-·.
cedente. Peclt11n posticoru111 fe111oravalde incrassata;· '
tibiis intus apicetn versus dilatatis. - L ong. corp. 5 mm. ·
Barbacena; I O'. - Muss cler cliile11ische11Oe. vernalis
Philippi nahe stehen. - De111verdienstvollen M onographen·
dieser Gattung gew iclmet.
5. Genus Halictanthrena11.g. - Generihus Ha/ictus et
praesertim A11thr
e11asimilis, ab utroque differ! lingua brevissima; a g-enere Colletes alarum nervatura longe di versus,'
Lin gua brevissi111a; palpi 111
axillares e 6 articuli s subc1equalibus, palpi labiales e 4 articulis compositi, quorum
I us et 4 115 lon_
g iores quarn 211s et 3us.
Cellula radialis
acu111i11ata,
cellula- cttbitali s za multo minor quam 1a vel 3a,'
nerv um recurrentem I um parum post medium recipiens.
(j?: Se_g-mentumdorsale 5 11111 fimbri ,t ,rnali, 611 111 area pygicliali 111
ag-na triang-ulari; ped11111
posticon11n femoribus et
tibiis scopa pollinif era instructis, calcare postico distincte
pectinato.
Obwohl der At1fstellu11g neuer Genera fur nur eine
Art sehr abg-eneigt, hleibt mir hier doch nichts [ibrig-, als
solches zu tun, da das vor lie.1;e
nde Ti er absolut nichl in
eins der bekannten Genera ein_g-ere
iht we rde11kann. Die
Gestalt cfer ·Zunge isl ahnlich wie bei Prosopis, cler allgemeine Habitus, besonders des d', wie bei Antlzre11a,
w~ihrend der g-ekammte Schienspon1 des ~ mehr auf Ha/ictus hinweist. - Die einzige Art ist:

Halictanthrena malpighiacearum n. sp. O'(j?.- Nigra;
abdomine (j? interdum ex parte ruj o ,· capite tlzoraceque
valde punctatis,· abdomine lere laevi.
L ong. corporis

a' 7-8 llllll .
~ : Schwarz, f Uhle1-g-eissel
besonders unten oft braun,

(j? 8 - 9 nun,

Abdom en besonders an der Basalhalfte oft rot.
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Seiten v r
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,·i11. Ich sa111rnelt
e clas Ti er haufigschwarzlich behaart, Gesicht mehr g-reis, dicht punkti ert,
\ I i11asg-eraes. Seeliohe 1 100-1200111 ·1
· der kur ze Clypeus aber nur zerstreut g-rob punkti ert uncl
11r~imlern a11einer Cuphea-Art fliegend, ' . sehr glanzend. Thorax grob und oben dicht punkti ert .
..:r 1905 .
dabei ziemlich glanzencl, Behaarung lang· und zie111li
ch
dicht,
oben
schwar
z,
sonst
greis
.
M
esonoturn
den
Vorder·csei n. sp. O'. - Elong·ata, nigra, sat
rand des Thorax bilclend, da das schmale Pronotum ganz
1I1tennan1111
flagello subtus ferrugi11eo:
• tief liegt, Mittelfurche des Mesonotum vorn ti ef, Seiten,dil111laru111
basi flavis. g-enibus. tibiis
;" testaceis. Caput coriaceum, ha11d . furchen ziemlich deutlich. Herzformiger Raum des Mittelcirculari. ante1111aru111
fla~ello longo. , segmentes nahezu vollig- glatt, seitli ch und hinten durch
1i11cte punctulatus, moclice long-us; ·• '.sehr cleutlich gekerbte Linien begrenzt. Abdomen de:l·11ti mediani spatio cordiformi sulco • primiert, auf Segment I fast kahl u11dg-latt, nach hint en
zu matter werdend und fein punkti ert und tom entiert.
'\h domen et alae ut in specie prae'
Seiten von Segment 2 und die Seg·mente 3 bis 5 in sehr
r1sticoru111 femora valcle incrassata;
.
wechselnder
Ausdehnung- rostgelb behaart_
. s mit schw~irz·Isus dilatatis. - L ong-.corp. s 111111.
. ; licher Ei1clfranse. Das gr osse Pygidialfelcl auf 6 ist fein
- Muss cler chilenischen Oe. vemalis
sculpturiert. Bauchbchaarung- hell, Ian.I?,"
u11clclicht. Beine
. - - Dem verdienstvoll en Monographen t schwarz behaart, auf clen Sche11keli1 und ln11enseit
e cler
·d111et.
Schienbiirste weisslich. fli.igel wenig; getri.ibt.

•nthrena 11. g . - CJenerihusHa/ictus et
similis, ·ab 11troque differ! ling-ua bre-·
·
alarum nervatura lon,1?,"e
diversus.
1
1I1a; palpi maxillares e 6 articulis sub1
iales e 4 articulis compositi, quorum
q11a111
zus et 3us.
Cellula · radialis
1hilclii s za muIto minor quam I a vel 3a,
I urn parum post medium recipiens.
,tie 5urn fimbria anali, 6um area pygi1ri; pedum posticorum femoribus et
i11structis, calcare postico distincte ,.
1fstellun,1?;neuer Genera fi.ir nur eine
:,)eibt mir hier doch nichts iibrig-, als
lc1
s vorlieg-ende Tier ahsolut nicht in
ienera eing-ereiht werden kann. Die
, I Mmlich wie bei Prosop;s, cler 1111·sonders des O', wie bei Antlzrena,
,11te Schiensponi des ~ mehr auf Ha' i ie einzig~ Artist :
·1alpighiacearum n. sp. O'~.- Nigra;

ex parte rufo ,· capite tlzoraceque
!011u-,ze
/ere laevi.
Long. corporis

.'I

llllll.
1

1le1xe issel besonders unten olt braU11
,
- an der l:fasalhalfte oft rot. Kopf
-

O': Hat ausgesprochen Antlirerza-artigen Habitus.
Fi.ihlerg;
eissel dick, Glied 2 viel ki.irzer als 3. Abclo11
L·11
schmal, bei den mir vorliegenden J-:xemplaren schw;1rz,
· oben nur weni g braunlich behaart. Beinbehaarung w eisslich.
Auf den Campos bei Barbacena (Mina s geraes) ;iuf
niedrigen, gelbbli.ihenden Malpighiaceen, im Okt ober u11cl
November J 905 . - Ausser den iihriir en M erl·unalen Wsst
schon die auffallencl gek erbte Lini e, die den herzforrnigen
,Raum des Mittelsegmentes beiderseits uncl hinten he, grenzt, diese Art sicher erkennen.
SubiamiliePanurginae.-- Folg encle Genera sind, sowe it
mir bekan11t, bisher in Si.idamerika ,111fg,-efunden
worci cn :
6. Genus Psaeny /Ma Gerstaerker stellt Dallatorre
. richtig zu dieser Subfamilie, wozu es sicher ,1?,"ehiht,
wahrend es Sd1rottky blos wegen seiner 3 Cubitalzellen
. Zll den A11t/ire11i11a
e stellt. lch fing bei l~arbace11azwei
.Spezies, i.iber dcren Determinatio11 ich 11
ocl 1 nicht kl ar bin.
Alie bisher gekannten Art en g-ehoren den ge1n~issig-te11Oebieten (clas Hochland von Mina s l;ellort seiner Hohenlag-e
zuiolge gleichfalls hierher! ) der Siidhalfte Si.idarnerikas an.

7. Genus Camptopoeam Spin. · Chile und Ar gentinien bekannt.

Mehr ere Arl en aus

8. Genus Perdita Sm. - lch halte die Friesea brasiliensis Sd1rottky ganz entschieden als zu diesem Genus
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gehorig-, vo11 elem ich eine nordamerikanische Art besitze. ' polito; J
dina/iter
!ch folg·e inbezug- auf den Genusbe)?:riffKalil, der !Ur die
segme11/1
Grabwespen inbezug auf die na!Urliche Einteilung in Oattungen vorzi.i5?Jichesgeleistet hat. Zum Gluck 1st ja in
segmen/1
grisea ,·
die Hy111e11opt
ere11kunde nocl1 nicht die bei den Kafern
post ap1
und Schmetterling·en herrschencleZersplitt erung in unzahlige,
parum ,
grosstenteils durch die cleutlichsten Uebergiinge verbun. longe a,,
clc11eunnaturliche Genera. deren Aufstellung der Befriedigun£ personlicher Eitelkeit der Autoren und nicht der ,
O".
-tibiis ani
Wi ssenschaft client, eingedrungen, und wir miissen eine
Neigung zu solcher au! das entschiedenste bekampfen,
Ban
wollen wir nicht in kurz er Zeit die Entomologie auf den
1905 an
Standpunkt einer hlossen Liebhaberei, wie etwa die des
sonders
Briefmarkensammelns, herabsinken sehen.
Orlen fli
P. brasilie11sisSd1rottky ist auf den Campos bei
von w e
Barbacena ausserst haufi_
g-; auch im Staate Para nur in
durch di
Camposgegenden (Macapa, Arrayollos, Almeirim).
untersch,
vori Du.,
9. Genus Rhop'hitulusn. g . Clypeus protractus.
'
merkma\.
Li11guavalde elongata. Palpi maxillares 6-articulati; palpi.labiales 4-articulati, articulo I O reliquis crassiore et multo •, vortr efflh
widmer .
longiore. Cellulae cubitales 2; nervi recurrentes cellulae,
7
r
cubitali zae inserti vel eorum zus interstitialis. Ce\lula
-·
·obscuri<
radialis apice oblique truncata et appendice instructa. Calscapo, ,
caria tibiarum simplicia; ~ tibiae posticae scopa pollinifera
pantm densa instructae. Species parvae.
flavis.
Unter diesern neuen Gattungsnamen beschreibe ich
. ,wdam,
2 kleine Bienenarten mit am F::nde schrag abgestutzter
punctu,
Radialzelle, die deutlichen Anhang besitzt, mit 2 Cubitalapice tr
zellen, deren I. grosser als die 2. ist, welch letztere beide
diani ar
riicklauf ende Nerven aufnimntt, mit verlangertem Clypeus,
dorsale
sellr !anger Zunge, (mindestens so Jangwie Kopf und Thorax
natum. .
zusammen), einfach 6-g·lieclrig-enMaxillartastem, 4-gliedrigen
cubitali .
Labialtastern, deren I. Glied dicker und etwas Wn)!."er
isl
stitiali ,·
als die iibri);en unter einander fast gleichlangen zusammenorie11te.
genommen ; Hinterschienen mil nur schwach entwickelter
mm. Sammelbiirste beim ~ und einiachen Sporen. Unterlch
scheidet sich von alien iibrigen Panurginen durch die sehf
wegen 1
lang-e Zung-e, von elem am nachsten stehenden Genus,
der vo, Ii·
R/zophites auch durch die am cncle abgestutzte Radialzelle.
Kenntnis
1. Rhophitulus Frisei n. sp. 09. - ~: Nigra, so/um
sicheren
antennis, tegulis, tarsis apicem versus magis minusve · Genus ell
dilute rajescentibus, segmentorum abdomi11aliummarkenne kt

.

ginibus apicalibus saepe brunneis; opaca, griseo pilosa,
dense et subtiliter p1111ctata,
punctatura jaciei crassiore;
clypeo promi11e11te,
co11vexo,apice trwzcato; labro nudo

4

E·

Amc1zon;1
walde,
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1
.·i11enordam erikanische Art besitze.
po!ito,· pronoto brPvi; ser:mentomediano media /011git11,ie 11Genushquiff !(oh/, der fi.ir die
dinaliter salcato, area cordUormi vix distincta,· abdo111i11is
·11i die natiirliche Einteilung- in Oat1 segmento dorsali 6° area pygidiali dislincta omato,
\.'l eistet hat. Zurn Gluck ist ia in I segmentis ventralibus longe cilia/is; libiarum scopa
1
l' noch nicht die bei den Kiifern · grisea; atis Jere hyalinis, anticarum vena mcdiali pa rum
11·schendeZ ersplitt eru11gin unzahlige.
post apicem cellulae analis oriente, cellula 2a cubitali
lil' cleutlichsten Uebergi-inge verbunparum minore quam prima, nervum recurre11te1112um sat
'L' lil , cleren Aufstellun5?. cler Befriedi. ' tonge ante apicem recipienle. - Lon r.>:
. corp. 4' /2 -- 6 mm .
L:lkeit cler Autoren und nicht der
.
o'. Ut !j?, secl clypeo meclio mag-na ex parte flavo,
·ngeclrungen, uncl vvir mi.issen eine
tibiis anticis infra tarsisque omnibus pallicle testaceis.
:1ui clas entschiedenste bek~impfen.
Barbacena (Minas Geraes), Oktober bis Dezember
, !irze r Zeit die Entomolog-ie auf den
1905 an Strassenranclern an verschiedenen Bli.iten, be'-l.'I1 Liebhaberei, wie etwa die des
sonders an einer Cuphea-Art. Si eht dem a11 den gleichen
. herabsinken sehen.
Orlen fliegenden A11thre11oid
es Alfkeni 11. sp . sehr ;ihnlich,
,d1rottky ist auf den Campos bei
von welchem sie aber clurch di e la11~en Mundteile u11d
I~iuf ig-; auch im Staate Para nur in
durch die Existenz von nur zwe i Cubital zell en leicht zu
Icapa, Arrayollos, Almeirim ).
unterscheiclen ist. Di e recht ;ihnlichen europ;iischen Arlen
iulus n. g. _ Clypeus protractus.
von Dufourea und Halictoides sind durch die Gattuni:!:sPalpi maxilla res 6-articulati; palpi
' merkmale leicht von vorlie_ge11der A rt zu tre1111
en. - Dem
rtic ulo Io reliquis crnssiore et multo
. vortrefflichen Bienenkenner H. rries e in Freundschait g-e•ii itales 2; nervi recurrentes cellulae
widmet.
cl eorum zus interstiti alis . Cellula
2. Rhophitulustestaceusn. sp. a': Teslaceus, supeme
truncata et append ice instructa. Cal. obscurior,· vertice et tlwracis dorso Juscis, a11t
e1111arum
1a; !j? tibiae posticae scopa pollinifera
scapo, 111a11dibulis,
clypeo, orbitarum dimidio inferiore
Ie. Species parvae.
flavis. Corpus sparsim griseo-pilosum, supeme /ere
·uen Gattung-snamen beschreibe ich
nudum, fotum nitidum ,· capite et t/iorace s11btilissi111e
I lllit am fnde schrag abgestutzt er · · punclu/atis, abdomine i111pu11
clalo. Clypeus pro111i11
e11s,
•..:lien Anhang besitzt, mil 2 Cubitalapice truncalus. Pronotum valde breve,· segmenti me,cr als die 2. ist, welch letzt ere beide
diani area cordt/ormi obsoleta. Abdominis segme11t1m1
;1ufnimmt, mil verlangertem Clypeus.
dorsale ultimum (7 um) area pygidiali sat distincta or:1destens so lang wie Kopf und Thorax ' , natum. Alae lzyalinae apice extremo injumatae ,· cel/ula
~lieclrigen Maxillartastern, 4-gliedrig-en ' cubitali 2a minore quam I a; nervo recurrenle 20 i11/
er1. Glied dicker und etwas Hinger isl
stitiali; vena media/i longe post apicem cel/11/aeanalis
· i11ander fast gleichlang ·en zusammen- ·
oriente. Pedes simplices. - Longitudo corporis 4 1/ 2 - 5
1ienen mit nur schwach entwickelter
. mm. - (!j? ignota).
2 und einfachen Sporen. Unterlch stelle diese Art haupt s!ichli ch ihr er Munclt eile
,'.It i.ibrigen Panurginen durch die sehr
, wegen zu diesem Genus; das Flug-elgei id er isl von elem
1e111am nachsten stehenden Genus 1 • der vorhergehenden Species ziemlich abweichencl.
IJie
1 die am Ende abgestutzte Raclialzelle.
Kenntnis des !j? wircl erst i.iber di e Stellun~ dieser Art
·r isei n. sp. o'!j?. - !j?: Nigra, solum ' sicheren Aufschluss geben; auf clas blos sc r3 hin ein neues
-rsis apicem versus magis minusve · Genus aufzustellen, w~ire in diesem Fall e voreilig-. - lch
.. segmentorum abdominalium markenne keine Biene, clie vorlieg-endcr Art ~ihnlich w~ire.
1
t('/Je brunneis; opaca, griseo pilosa,
4 Exemplare am Ost11!er des unteren Japura (Stc1at
1111ctata,punctatura Jaciei crassiore; .. , Amazonas) auf einer Psychotria-Art im schattige11 Sumpf ,·onvexo, apice truncato; labro nudo
walde, September 1904.
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Io. Oe11us Anthrenoides n. g . - Clypeus sat protract us. Ling-ua sat elongata, acuta. Palpi rnaxillm es 6articul ati ; pal pi labi al es 4-articulati, articulo I O reliquis
uniti s lon);iore et rnulto crassiore. Cellulae cubitales 3,
quarnrn za nerv u111recurre ntem I um, 3a nervum recurrentem
2 11111 lon);e ante apicem recipit; cellula radialis apice oblique
truncata , appe nd ice brevi instr ucta . Ped es simplices;
~ troc hanteribu s pijjs polliniferis
paucis et brevibus,
ti bi is scopa sat tenui, seg-mento dor sali 5° fimbria instructis.
Species parva.
Wie scho11 der Name sagt, ist dieses Genus im
Habitus der Gattung- Antllreria sehr ahnlich, von welch
letzterer es sich besonders durch die_lan~en Lipp entastcr,
den Man ge l der HiHtl ock e und die abg-estutzte Radialzelle
unt ersche.id et; es steht RJ10plzitulus recht nahe, hat aber
3 Cubitalzellen und kiir zere Mundt eile.

AnthrenoidesAlfkeni 11. sp. d~. - ~ Corpus nigrum, ,
nitidulum, subtilit er punctatum, g riseo-pilosum ,· a11t
e11narum fla ge lla Ji1sco ,· tegulis apice testaceis; pedum
ge nibus I et 2 Jlavis. Clypeus politu s, sparsim sat
crasse pun ctat us. Pronotum sat breve. Mesonotum sulco
mediano divisum. Scutellum nitidum, sparsim pun ctatum.
Segme nti mediani area cordijormis opaca, ru g ulosa, lzaud
limitata. Abdominis segmenta dorsalia marg inibus apicalibus depressis latissi mis, laevibus ornata . Fimbria analis
griseo-J iiscescens. Alae fumato-hyalina e; cellula cubitalis 2a parva, 3a maiore, fa omnium max ima,· cellula
anali parum ante originem nerv i media/is lermirwta.
Pedes gr iseo-pil osi ,· scopa tibiarum posticarum magis
f uscescente. - Long-. corp. 6 111111
.
cJ: Corpus J;racilius; plerumque ante1111isinfra,
abdomine et pedibus ex parte bnmn escentibu s; clypeo
jlavo, angulis apicalibus distincte dent1formibus ,· macula
inter clypeum et oculos sita }lava. -- Lon g·. 5 1/~ mm.
Barbacena (Min as geraes), Oc tobe r bis December
1905, mehrfach an Strassenr ~indern , besonders an einer
Cuphea-Art fliegend beobachtet, z usc1111m
en mit dem be- ·
sonders im ~ fihnlichen Rlzophitulus Frisei. - lch widme
diese Art mein em f reund e j. D. Alfk en, der sicherlich
der beste K enner der niedrige n 8i enen ist.
(f ortsetz ung- folgt.)

DieErgebnisse
Frllhjahrsreise
f
Von Th. B ee
(f ortsetzun g

Homalomyia
Homalomy ia
Homalomyia
Homalomyia .
333. Umrwplwra c

329.
330.
331.
332.

Dram, Z aghouan.
Limnophora c
Limrwphora p
Limnophora ~
Limnophora 1
338. Atherigona i

334.
335.
336.
337.

Tunis, Zaghouan.
339. Calliophrys r
340. Calliophrys $
341. Li spa caesia
strande bei Karthago , 1
von Biskra.

342. Lispa candic,
und an dens elben Ort e·
343. Lispa litor ea
344. Lispa halop/11
345. Lispa dissim ,
346. Lispa persic ,
Kantara.
Es gliickte mir, mit
fangen. kh habe meim
mafs nur ein einzi ges M :·
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denn v. d. Walp e1w~ihnt in sei11e111
Aufsatz: Opmerki111.;en
betreffencle eeni_ge exotische Diptera p. t 74 Nr. 6 eines
M~i11nchens voII Eccoptopus erythrogastrus
Lw. im
l)ri.isseler Mu seum.
2. Es war mir femer entg,-angen, class Lucas 1851
A11nal.Soc. f: nt. f ranee p. I I ei11enBomhy!ius Boghari ensis
beschriehen, abg,-ebilck t 1111cl
iih er die Verwandlu11g clieser
Flie,2:e a11sder P11ppe herichtet hat, welche mit elem von
, mir 1111terNo. 31 pcI,2.
·. 99 ( I <J06) beschriebenen Bomhy. · !ius alv eolus [iberei11sti111111t.
Lucas fing sei11eArt auf elem
.. Plateau von l-3og-h,trilll Mai 1111cl
J1111i.
Lie g11it
z, I. A11g-11st
t 907 .
Th. Be c Ice r.

f

1-

1/
l)

.I.
'I

,,
It
II

Beitrag
zurKenntnis
derSolitarbieneh
Brasiliens.
(Hylll.)
V o11A. D II ck e in Para.
Ii. S, I <J07, p. 368.)

1 t"urtsetzu11gaus

frag · wi.irclige
oder
mir
' s Li cl c.1me r i k an is ch e Parwrginae:

unbekannte

1. Scrapteroides Cll/Jheae Sdtrottky, Anales cientificos
J. p,Ir;ig 11a
yos J tJOS, iasc. 4, pag. 2. 1st wol eine gute

Art, aber un\!_ewis hleiht, zu welchern Genus sie gel76rt,
cla das vn II Gribot!o fi.ir eine 111
editerrnne Species aufgestellte Ue1111s
Scrupteroid es d1111l,
el g·eblieben ist; Dalla
' Torre zieht clitsselhL' z1I Ant!trma.

d
11
,[

II

·r
C

,,
!1
i,

2. La J.:
:ohata t!i!i_1c;ensSm . ··· Vom oheren Amazonas;
m[isste wol nacl1 der Keschreihung zu erkennen sei11.
3. Mega lopta 11ncljeclenfalls a11chclas fraglicli e Genus
Oxy stopJoss a Sm., di e Da//11 Torre i11cliese Subfamilie
. zieht, werde11 vo11 alien Lihrige11A11tore11rich ti):; zu den
A11t!tr
erzinae u11clzwit r in di e N~ihe von Halie/as, gestellt.

SubfamitiePodaliriinae. - Centris Ehrltardti Sdzrottky,

von cler ich ein o' Herrn R. vort lllering verclanke, ist
sicli er dorsata L ep. , wie cler A11tor selhst uncl Fri ese
fest~estellt ltahen, 1111dnicht co11sp ersa, wie ich anfc111~
s
ven11utete. Ueher C porograrulensis Schrottky vern1a,2.
·
ich nichts sicheres zu sagen ; die schwarze Behaarung
der Mitte des Th orax ist entgegen Sdzrottky's Meinun g
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kein U 11t
erscheidungsmerkm al 5?
:eg-en conspe rsa, die hier
in Par{1 i111O' gar nicht zu selten mit recht dunk el belwart er Th oraxmitt e vo rk ommt.

Subfamilie Nomadinae. - W enn ich hier 11
och111
als
auf diese erst k i.i rzlich vo n mir behandelten Schniarotzerbienen zuruckk omme. g-eschieht es hauptsachlich, 11111
,rnf
Sclirottky 's Aufsatz _Zur Sy11
011
y 111i
e der Apid en" (s. cliese
Zeits chrift 1906, p. I Is bis I 18) bezui:;zunehmen.
I. Mopliphora velutina L ep . und M. fun erea Sm.
k ommen beide mit stark erem oder schwac herem, d1111k
elg-runem oder mehr v iolettem Schimmer auf elem Abdom en
v or u11dsind in der Grosse sehr variabel ; beicle k o111111
e11
zusammen am unteren A 111
azonas vo r 1111clsine!, obw ol
sehr ahnlic h, doch g-ut specifisch ver schieden. Das Flugelg-eader isl in dieser Grupp e fast bei jeder Art v erschieden,
liefert also g-ute Art- u11d nicht Gattungsmerkmal e.
2. Mopliph ora diabolica Fri ese hat cler A utor als
Melissa beschrieben, da er die Mop!ip/10ra- (= E ury tis-)
Art en uberhaupt zu Melissa rechnet, w as sicher kein
l rrtum ist, obwo l ich das Gegenteil fur besser halte.
Dass es auch echte Jl1elissa -A rten mit 1-g-li edrig-en M axillartastern giebt, habe ich in meinem letzten Auf satze nachg-ewi esen. - - Di e CJlp/zomelissa pem ig ra Scliroltk y g-ehort
sicher hierher ; Fri ese hat die T y pe id entifi ciert und ich
habe dieselbe gesehen.
3. Acarlflwpu s exce /lens Sclirottky. -- Hier hat der
Aut or recht, w enn er die Art nicht zu /hering i Orib.
zieht ; ich betrachte dieselbe v ielmehr als die sudliche
L ok alform des spl endidu s, von dem sie sich nur in cler
r'a rbe unterscheidet. Sd 1rottky sagt, class ex cel/ens schlanker
ist als splendidu s, mir li egt jedoch ein ~ vo r, das die
dick sten Exemplare des letzteren an Dick e ubertrif ft. Die
Grosse ist eben, wi e bei alien Schmarotzern, sehr v ariabel.
4 . Rlzathy mu s armatu s Friese . V on dieser Art,
die ich nebst 2 nahen Ve rwa ndten in meinem vor letzten
Aufs atze in dieser Zeitschrift behandelt habe, sah ich im 'f,
Mu seu Paulista eine T y pe der Odyn eropsis lzolosericea
Sdzrottk y v on Fr iese als Rlzatlly mus armatu s identificiert.
kann also an der Zusa111111
eng-ehorig-k eit beider nicht zweifeln. Uie Beschreibung f-ri ese's ist allerdings zu kurz,
aber selbst we nn man die Prioritat des Speciesnamens
in Zwei! el setzen w ill , bleibt i111111
er di e Ta tsache feslstehen, dass Ody nerop sis hochstens eine Arten ~rnpp e von
Rhatlzy mu s dmstellt.
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5. J?,f,a/1,ymuscristatus n. sp. a'. Testaceus, g riseo
/lav escenti-pilosus; ma,ulibulis apice nig ris, mesonoto
et segmentis dorsalibu s 4 - 7 mag na ex part e .fuscis ;
a/is lutei s. Frons .tortissime carinata ,· mesonotum media
crista longitudinali omatum ,· scut e/lum elevatum, post ice
abruptum; mesopleurae tuberculata e. Segmenta ventralia 4. et 5. apice fusc escnti-/imbriata , quintum pro.funde .emarginatum. - Lon g , co rporis 20 111111.

1l·rkmal R"Cg-enconspersa, d ie hi er
li t zu selten mit recht dunkel be111·ko111111t.
1

'inae. We1111ich hi er 11
oc hnrnls
11 vo n 111irbehand elt en Sch111arotzerg-eschi eht es haupt sachli ch, um auf
/ ur Synonymie der Apiden " ! s. diese
, _:
; bis 118) bezug-z unehmen .

·tl utina Lep. und H. funerea Sm.
· irkerem oder schwi:icherem , dunkel·olettem Schimmer auf de111Abdom en
( irosse sehr variabel ; beide kom111en
11 Ama zo nas vor und sine!, obwol
1t specifisch verschieden. Das f!Ug-elf m rppe fast bei jecler Art verschieclen,
und ni cht Gattungsmerkmale.
diabolica Friese hat der Autor als
, da er die Hoplip!zora- ( = Eury tis-)
, Melissa rechn et, was sicher kei11
ic h das Uegenteil fur besser halt e.
1'lelissa-Arten mit I- g-liedri g-en M ax ill arich in meine111letz ten Auf satze nach1-phomelissa pemigra Sd1rottky gehort
•'Se hat die Typ e identifi ciert und ich
1
1en.
, f x ce/lens Sc/zrottkv. - Hi er hat der
er di e Art nicht · z u !herinJd Orib.
: clieselbe vielmehr als di e si.idli che
•1didus, v on elem sie sich nur in cler
Sd,rottky sag-t,class ex cellens sc hlank er
1nir liegt iedoch ein 9 vor, das di e
des letz teren an Di cke i.ibertrifft. Die
ie bei alien Schmarot zern, sehr variabel.

/, armatus Friese. -

Yon dieser Art ,
Yerwandten in mein em vorletzten
Z eitschrift behandelt habe, sah ich im
1c Typ e der Odyn eropsis holosericea
se als Rhat!zymus armatus id entifici ert,
,~usammeng ehori gkeit beider ni cht zwei·hung- f-riese's isl all erdin g-s zu kurz,
ma11 die Priori@ des Sp eciesnamens
w ill, bleibt imm er die T atsache festl'ropsis hochstens ein e Arten~ruppe von
'II.
1e11

4S7

l

·1

Korper braunlich -lehrng elb, inclu sive Fi.ihler uncl Beine.
Kop f Jang-gelblichgreis behaart , dicht punktiert , 11ur die
Schlafen glatt. Mandibelende schwarz. Stirn 111itbesond ers
im unteren T ei le sehr hoh ern Uing-skiel e. f i.ihlerg-eisselg liecl
2 mehr als halb so Jang als 3 . Th orax besonclers an den
Seiten dicht g-e\blichgreis (ins goldige fallend) behaart ;
M eso notum stark glanzencl, g-rob aber nicht dicht punkti ert,
clunkelbraun mit lehmg-elben Randern und 2 schmale11
lel1111gelbenUing-slinien , auf der Mitte mit unreg-ell11~issi~·e111
l1c1lrn
enka111martigem , hocherhaben em Uingskiele.
Scutellum erhaben , scharf g-eschieden in einen glatten fast
kahl en Yorderteil und einen rnatten, dicht behaarll'.11,absc hi.issigen Hinterteil , an der Scheicl1111}.?;slinie
beider Teile
mitten leicht eing-esenkt. Mesopl euren mit starkem Tuberkel.
Herzformige Area des Mitt else5;m entes dicht behaart , matt,
lehmg-elb g-efarbt wie di e Seit enteil e. Abd omen oben auf
der Scheibe der Segmente 1 bis 3 hellbraun, fein braun
tomentiert, matt, die Basis dieser Seg-mente hell er; E.ndrander von Seg ment I bis 6 hell lehmg-elb, gliln zencl,
I bis 4 seitlich rnit ,1;elblichgreiser binclenartiger aber sehr
cllinner Behaarung-, mitten kahl , 4 bis 6 am Kasalt eil und
7 ganz ctunkelbraun, das letz te am Ende deutlich ausgeschnitten.
Ventr alseg-ment I bis 3 mil nur gan;, zerstreut en nicht in Reihen stehenden l:3orsten, 4 mil clicht er,
hrfo111licher Frans e am Endrande, s ti ef ausge rand et mit
l~ingerer Franse, die an den Seiten vor steht uncl von obcn
als seitli cher Haarbi.ischel sichthar ist , 6 an cler Basis mit
g-anz schwachem Uin5;skiele. Met atarsu s der Hint erbeine
so lang wie die Tibie , viel di.inner als die se, _iedoch click er
als die i.ibrig en Tarsenglieder. fli.igel lehmgelb, 1. Cubitalzelle vie! l~ing-er als di e 2., ri.icklaufend er Nerv I int erstitial zwischen der 2. u11d3 Cubitalzelle mlind end. Korp er
plump, 20 mm Jang , s½ mm breit.
Dies es Tier steht in vielen Sllick en (Tuh erk el cler
Me so pleur en, Gestalt des Scutellums , G rosse der 1. Cubitalzelle etc.) dem Rh. bicolor Lep . nahe, voI1 elem er
sich ausser der total verschiedenen F~irbung- besonclers
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durch den hohen Uingskamm des M esonot11111,
cler bei
letzterer Art nur ai1g-edet1tet ist, leicilt unterscheidet. Der
Rh. versicolor Friese ~ 111u
ss vorlil: .~·e11cl
er Art sehr ;i1111lich sein und g-ehoren beicle vielleicht sog-ar als ~ 1111cl
o'
zusa1111ne11
, wa s Friese nach 111
einer obi.1;en l:$eschreibu11gvi elleicht wire! entscheiclen konnen. lch g-laube n~imli ch
nicht, dass clas von Fri ese als o' zt1 sei11
e111versicolor
).;estellte Tier wirklich clazug·ehort; nach der Beschreib1111gscheint es vielmehr meinem Friesei nahe zu stehen. 8 ei
kein er der bisher bekannten Rhath y mus-Arten finclen wir
aumillig-en sexuellen Dimorphi s111us,bei k einer mir bekannten Biene uberhaupt aber kommt cler Fall vor, class
das Scutellum ie nach elem Oeschlechte von total verschieclener Bildimg- ware.
Das rnir vorlieg·ende Stuck von Rh. cristntus fancl
ich in einer alten Sammlung-, deren Material teils aus der
Umgegend von Belem do Parci, teils vo11ITapai oz stammt;
es ist also unbecling:t aus dem St;1ate Para strnrnnend.
Friese beschrieb seinen versi color ~ von Guayaquil.
6. Rlzathymus Friese
i n. sp. o'. Luteus, fla11idog risesce rdi-pilosus ct tome11tos11
s ,· 11uuulib11larum apice
et arztermis maxima ex part e 11ig ris; t!wrace 11igro-picto;
abdomine .fusco, lut eo-.fasciato,· alis lutescentibas, apice
maJ,;is /usce scentihus. Fro11s obsolete carinafa; mesonotum et mesopleu rae inerm ia; scutel /11m fortiter bigibbosam. Segmenta ventralia 3 - 5 apice ciliis long is
erectis curvatis ornata. - Long. corporis 16 111111.

Grunclfarbe des Korp ers hell br;iunlicl1gdh. Kopf la11
ggelblid1g-reis bel1aart, ubernll punkti ert, au[ cle11SchWfen
am schw~ichsten. M,111c!ib
ele11cle schwar z. Fuhlerscha[t
hi11tenund Geissel mit Aus,whme des rothraunen I-0_
ncfes
schwarz; 2. Geisselgliec! etwa halb so lang ,ils clas 3.
Stirn nur im oberen T eile einen schwachen Ui11~skiel
trag-encl. Thorax besonders an den Seiten clicht ~elblichgr eis behaart; Mesonotum kur z brfamlich bellamt, matt,
sehr clicht g-rob punktiert, mitten rnit '.:!,·anzleicltter uncl
jec!erseits mit deutlicherer Uingslini e, schwmz mit 4 g-elben
Uini;sstreifen, von clenen die beic!en ausseren die Seite11ra11c!er ein11eh111en. Scutellum stmk
zwe ihockerig-,
zw ischet1 de11Hockern uncl an den Seiten scltwar z. Mesopleuren ohne Tub erk el. Herzfonni i;er Rat1111
des Mitt elseg-111
entes matt, clicht hehaart, sein Vorderrancl trncl ci11
breiter mittlerer Uing ·sstreif schwa rz. Abdom en schw arzbraun, sehr fein greis tomentiert; Dorsalsegment I bis 6

am fndrande br~iunlich·
clreieckig, am Ende s,
seg·ment 2 bis 4 am I
g:ekrlimrnt en, aufrechtsk
scl1wach g-ekielt, auf cl
Hocker g-eteilten Quer. , ·
am starksten in der l<a1
Cuhit alzelle I nur wen i~
Nerv weit vor elem F,1
Huften. Tro chantern uncl
8einpaate schwarz g efi
etwas kur zer als die 'l
3½ 111111breit.
Dieses Ti er muss
beschriebenen Art seh1
etwa identisch sind . H
Autor, dem die vorlk gt
nymie dieses nur inf<
rneisten Arlen schw ieric
lch fi11g clas einzige I
einern 111itGebusch bee
Ober elem Boden flie,,
111ehrere
cxemplare im r( ,
bezeichnet, w elche A rt
13eschreibunS!,'
nicht id 1
soclass clie Art im SLidl
selte11ist. Schon au:,
vorsichtig- sein, ehe 111
ai
pat {1 (Ostperu) besclmt'I
gilti ).; ltierherzieht.
7. Nomada tomentii
pifosa ,· abdominis bas i i
margi11ibus apicalibu s
albopiloso-f asciatis. ~

: Kopf schwarz , c1
Mund 1111doft auch 1m:,
rot.
Pro11otL1111
mit r·
tomentiert. Meso11otu1n
behamt, schwarz , oft mit
Mittel- und schwa ch1•1,
Teg-ulae und mitunter c:I
rot, letztere dicht pu11I
,
' M esosternurn fast ka!11
Punkte11. Scutellum z,

' ' c

' i•
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..-;l" 11r11ndes M esonoillm . der bei
le11tet ist, leicht unterscheidet. Der
9 muss vo rlie.1?,"e
11d
er Art sehr ;i1111'1eicle v ielleicht sog-ar als <j.l1111cl
o'
nach 1neiner obi1?,"
e11l~eschreib11n
g;
1de ir k 61111
en. lch ~;laube n;i111li
ch
:-, ·Iese als o' zu seine111vers icolor
dazug-ehort ; nach der Beschreibun~
l' i11
e111Friesei 11ah
e zu stehe11. Hei
,111
Ite11R./zathymus-Arten finden w ir
' li111
orphis111u
s. bei k einer 111irbe1pi aber k o111111t
cler Fall vo r, class
11 elem Geschlechte von total ver· 1re.

,ie Sti.ick vo n Rh . cristatu s fand
11
11lllng-, deren Material teils aIIs cler
, do Par,\, teils vo111
T apajoz staIrnnt;
l aus elem Staate Par~, sti1111111
end.
·11 versicolor <j.> v on Guayaquil.

, i cs e i 11. sp. o'. Lut eus, flal'idolomentosus; mandibalaram apice
1· part e nig ris; thorace ni,!(ro-picto;
;-j asciato; a/is l11tescentib11s, api ce
Frons obsolete carinata : mesoinermia; srnt ellum f orti ter bi_!(
ib·,·11tralia 3 - 5 apice ciliis long is
·11. Lon g. corporis 16 111111.
, ii rpers hell hrilu11lichg-elb. Kopf langi111
erall punkti crt, auf den SchWen
:1dibelencle schw arz. Fi.ihlersdia ft
A us11
ah111
e des rotbraunen l":11
cles
'i ecl etwa halb so ltlng- als clas .3.
T eile einen schw achen U i11
1·ski
!_ el
11ders an den Seiten clicht 1!_
·eibticl1,t11111
kur z braunlich behaart, matt,
,crt, mitt en mil g-anz leichter und
1 l ·1 U ingslini e, schwa rz mit 4 g;elben
·11 die beiclen [iusseren di e Seiten:-irnte llum stark
zw eil16ck eri~- ,
1111clan den Seiten schw arz. M el. Hcrzfo1111i
g-er Raum des Mitt eli, ·i1r1art. sci11Y orclerrancl und cin
: 1 ,.:ii scll\ -vctrz. A bdomen schwa rzIu111
entiert ; Dorsalsegment I bis 6

Soli tarb ienen 13rasili ens.
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am Endrancle briiunlichgelb bandiert, 7 nicht ki.irzer als 6,
clreiecki£, a111Ende schwa ch aus5!."esc
h11itte11. Y entralse).!"
111
ent 2 bis 4 am Endrande mit zerstreuten, tang-en,
g·ekri.i11u11t
e11,aufrechtstehenden Haaren besetzt, 6 am f: ncle
schw ,1ch geki elt, auf cler Mitte mil einer in 2 schwa che
Hock er g-eteilt en Querschw iele. Fl i.igel schwac h gelblich,
am sWrk sten in der Radialzelle, am I-':.
nde mehr briiunli ch;
Cubit ala lle I nur we 11i
g-g rosser als 2; cler 1. r(ickl aufe11d
e
Nerv w eit v or elem Ende cfer 2. Cubitalzelle 111Lin
clencl.
Hi.iften, Tro chantern und Tibi enw urzel cler beiclen hi11tere11
Beinpame schwa rz g-efleckt ; Metatarsus der Hinterbei11
e
etwas l,Lirzer als die Tib ie. Korper schlank, 16 111111
tang-,
3½ 111111breit.
Dieses Ti er muss cler vo 11Friese als vers icolor a'
beschri ebenen Art sehr nahe stehen. we nn beide nicht
etwa identi sch sind. Hoffentli ch gelingt es cle111
genannten
Autor, elem die v orliegende Art gewidm et ist. die Sy nonymi e dieses nur infolge der gross en Seltenheit cler
meisten Art en schw ierig-en Genus ins reine zu brin5!,"e
n. lch fing das einzige Exemplar im Dezember 1905 an
einem 111itGebi.isch besetzten fe ldrancle bei Barbacena
i.iber elem Boden fli egend, erinnere mich aber auch,
mehrere Exemplare im Mu seu Paulista (als Rh. unico/or S m.
bezeich11
et, w elche Art j edoch infolg-e total 1111
ge11i.i
g-ender
Bescl1reib11n
g- nicht identifizierbar isl) gesehen zu habe11
,
soclass die Art im si.idlichen Brasili en vi elleicht nicht z1I
selte11ist. Schon aus cliesem Gruncle muss nwn sehr
vorsichtig sein, ehe man die v oII Guayaquil uncl Mc1rc1c;ipata (Os tperu) beschriebene Art versicolor Friese a' enclgiltig hierherzieht.
7. Nomada tomentifera n. sp. o'<j.l
. - - Nig ra, a/bidopilosa; abdomini s basi pedibusque mag is mirwsv e n~/is, ·
m11rgi11iba
s apicalibus seg mentorum dorsalium dense
albopilo so-Jasc iatis. - L ong. corporis 6 -7 mm.
<j.l:Kopf schwarz, dicht punkti ert, w eissli ch behaart ;

M und und oft auch mehr oder we niger der f"i.ihlerschaft
rot.
Pronot11111mit rechtw inkli gen Eck en, wei sslich
tomentiert. M esonotum massig- dicht punkti ert, we nig
behaart, schwar z, oft mit rotli chen Seitenr;indern, mil ti efer
Mitt el- llll(l schw achen Seitenfurchen. Schulterheule11,
Teg ulae und mitunter auch Fleck en m1f den M esopleure11
rot, letztere di cht punkti ert und stark we isslich IJelwmt.
Mesosternum fast kahl, gfa tt 111it zerstreuten g-robe11
Punkten. Scutellurn zw eibeulig, schw arz, di.inn behaart.
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Postscut ellum clicht w eissli ch tome11tiL:rt. Mitt elS~l!:111
e11t
111itk ahlern aber 11wtte111,fein sculpturi erte111herzfo r111i
g-e11
Rau111e
, beiclerseits clavo n clicht w eisslicl1 befilzt. Ahd o111
e11
w e11i
g_
·ste11
s auf Seg-ment I , oft auch 2, sow ie f 11Llra11cf
von 3 rot , sonst schwar z, g·l~inzencl, i-iusserst fei11 11ml
zerstreut punkti ert; E11clra11d
vo n Dorsalse}.!;
111
e11tI mil a11
den Seiten ang-ecleuteter, v o112 his 4 mit mcist g_
·,111
ze11
B i11de11clichter we isser, fast to111
e11t
arti~er Haare ; IJorsalseg-ment s in der Mitt e rnit etwa clreieck ig-er. matter,
abg-eflachter Stell e, besonclers am l: nclrancle briiu11lich
tornentiert, 6 111it 11
aclelrissil!: pu11ktierte111Pyl!;iclialfelcle.
Ventrnl seg-mente cli.i1111
behaart, g_fa11
ze11cl
, 111it zerstreut
punktiert er Basis uncl breit e11g_latten E11cl
r~i1c1lern, clas 5.
sehr g-ross, dicht er punktiert.
Flii )!;el 5!,
·etriib t, besonders
am fnd e, di e v ordere11rnit g-lashellem Fleck hint er cler 3.
Cubit alzell e uncl 2. Di sco iclalzelle. 8e ine kur z w eisslich
behaart, rot ; Mittel- 1111
d besonclers Hintcrtibi en lllld die
clazu g-ehori g-en T arse11oft aussen g_
·ehrfo111t;mittl ere u11cl
hint ere Schiensporen fast schvvarz ; Hint erscl1ie11
e11ausscn
stark bedornt. - o': 13ehaarung- des Gesichtcs di chler,
reiner wei ss. Fiihl er wo l i111m
er schwar z, am Th orax
1H1rT e}!;ulae und Scl1ulterheulen rot , am A hdo men nur
Seg-ment I 111
ehr oder w eni)!;er rotli ch. P1111kti
en111
g des
Abdom en clichter, Seg-111
cnt 5 ohne A11szeicl111u11
gen. Der
helle Fl eck der V order!li.ig-el ist undeutli cher.
8arb acena (Mii1as g-eraesl, im Nove 111b
er u11clDecember
Die
di chten Haarbind e11des Abd omen lasse11clieSl~ Art leicht
erk e1111
en ; von 111irbekannt en Species k o111111t
ihr noch
am n~ichste11 di e curopiii sche N. brevicomi s 1l1ocs. und
z wcir clurch clas stark tomentierte Mit telseg_ment, di e A ncleutung· v on Haarhincle11 am Abd omen u11d auch clurch
di e oben w enig vereng-t e 3 . Cubital zelle.
t 905 auf Strnssenrandem Uber elem Bo den fli eg-encl.

Subiamilie Megachilinae. - Das Ge.nus Megmlii /e hat
noch vi ele neue Arl en, di e ich aber 11i
cht zu heschreihen
w ,1~!:e. es ist unbeding_t das sch\-v ieri~ste all er hiesi}!;en
Bi eneng·enera. Dagej;e n hebe ich eine 11
e11
e Art von
Anthidium hervor, di e scho11 clurch ihre Farbe isoliert
clasteht :
Anthidium megachiliiorme n. sp. o' : Nig rum, 11igro/Jirtu111
,· solis 111a11d
ibu/is, clypeo, a11te1/llarum scapo
jlav o-signatis ; abdo111i11i
s seg 111
e11toru111dorsalium marg inibus apicalibus brunneis, 60 bidentato, 7° tridentato ,·

t

segmento ventrali
lubercu/ato ; alis I
16 111111.
Di ck, schwar 7
behc1a
rt, ohen sel11
Gesicht dii1111
g-r eis
etvvas glanzend ; ,
elem 11ur mitt en g;;
gelber Q 11
erbinde,
hoch; M ,1ndibeln g
F Lihler schwar z, ii
Spit ze gelb g-eflecl,
Hehaarung des M l
pu11ktic rte Chitin v,
punkti ert und sch\\
ge 11111d
et abcr z icn1
notum sculpturi f'rt 11
:
eine Uin g-sfurche il
Mitt elsegmentes mi
sonst fein sc ulp tun1
feiner () uerleiste, II,
nwtt , sehr di cht u11
di e Endrii nder br;i ,
Seg_
·menl 6 und 7 .l..'.r
111ithreitern Zal111
. 1
clicke n ,1her stu111
p!
zerc111
, dlinn crem. s1
mit li efer Grube. J-',;11
;111
s}!;ehohlt; V entr,1
racier, ieclerseits in '
Q uerleiste. Flii g-el
laufcnclcr Nerv 1111
11
,
zelle auf di e Cub,L,
behaart, f ndg-li cck
haarung-; v orclerc t ·
lang g-l eichmiis::,ig_O bid os ,1111
Ui ese Art isl
M()r. di e ,till "
( iattung_
· : sie ~iclr,
Mef{ad1ile-Art i11 ,
des Kopfes ab~:c1
\
-

"'

I
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1sslich tome11tiert. Mitt elsc;!:111
e11t
n, fein sculpturi erte111herzforn1ige11
11
1 dicht wei sslicl1 befilzt. Ahdo111
e11
·It I , oft ,rnch 2, sowie f:11drn11d
i\rz. gliinze11d, iiusserst fei11 11ml
lra11clvoI1 Dorsalsegment I 111itan
1 . vo112 his 4 111it111
eist ganze11
. iast to111
e11tartiger Haare ; Dorsalle mil etwa dreiecki g-er, mailer,
">Onclers arn t:ndrande hr~i1111lich
:L·lrissig pu11ktierte111Pyg-idialfelcle.
behaart, gW11
ze11d, 111itzerstreut
lireiten g-latten c11dr~i11Cler11,
<las s.
11k tiert. fl[ig-el getri.iht, beso11d
ers
,1 111itglashellem fleck
hinter cler 3.
,c oidalzell e. Bei11e kurz weisslich
11d besonclers Hintertibi en uml die
•1 oft ausse11gehr~iu11t;111ittl
ere u11d
.1st schwar z ; Hinterschienen aussen
l{ehaarun:2:des Gesichtes clichter,
w ol immer schwar z, a111Thorax
,11
1iterbeulen rot, a111Abdomen nur
1 we ni5;er rotlich. Punktierirng des
_111ent5 ohne Aus zeiclrnung·en. Der
·rili.i5;el ist uncleutlicher.
•..;
ernesJ,i111November u11dDecember
1cm i.iber elem Boden fliegencl. Die
·<, Abdo111en!assen diese Art leicht
".' k,11111t
en Species k o111mtihr noch
) 11 /iische N.. brevicornis Mncs. und
tomentierte Mitt elsegment. clie A11, lc 11 am Abd omen u11d auch durch
I~1e 3. Cubitalzelle .
hilinae. - Das Ge11us1Vlep:ad1i/
e hat
1, die ich aher 11icht zu besclireiben
:I'..;I clas schwi erig,-s
te aller hiesigen
" eI1 hebe ich eine neue Art von
'i e schon durch ihre f arhe isoliert

cJ: Nigrum, 11i
groante111wrumscapo
1inis segmentorum dorsalium mar. unneis, 60 bidentato, 7° tridentato;
liiliiorme n. sp.
i/J//liS, clypeo,
1
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sef!:mento ve11trali 20 transversim carinato utri11q11
e
tuberrnlato; alls tuteis apice griseis. · - Long. corporis
16 111111.

Dick , scl1warz, oben tiel schw arz, unten hraunli chiu eis
bch;i;1rt, ohe11sel1r dicht ziemlich fein punktiert 1111d
111att;
Oesicht cili1111
g-reis hchaart, .\!."
rob und zcrstreuter puukti crt,
etwa s glanzend ; Slim mit g-l;itter Uing slinie ; Clyp cus vor
elem 11tIr mitt en ganz leicht ausg·ehuchtell'.11cndrande 111it
g-elber Querbincle~ trapezformig·, elwa I½ 111also hreit als
hoch ; Ma11clib
el11,c;,:e
lh, ihr Au ssemand 1111d
Spitze schwarz;
f i.ihler schwarz, ihr Sclwft i1111e11
an 13asis und besonders
Spit ze g-elb gefleckt, Geissel an 13asis uncl Spitze braun.
Hehc1an111g
des Me so11
o tu111
s sehr dicht, clas dichte fei11
punkti erte Chitin vollig · v ercleck e11d; M esopleuren grober
punkti ert u11clschw iicher helwart. Scutellu111einfach, hinten
gerundet ,1her ziernlicli stark vorspringcnd, wie das Mesonotum sculpturi ert uncl hehaart, 11urdi e Scheibe kahl er, durch
eine Ui11gsfurche leicht zwe ibeulig ersclt einencl. Basis des
Mitt elsegmentes mit kurzen, iiusserst groben Ui11gsrunzel11.
sons! fein sculpturiert. Dorsalsegment I ,1111
Vord erteile mil
fei11
er Querleiste, hier etwas g-W11
zend, so11
st clas Abd o111
e11
111;1tt
, sehr di cht u11dfein punkti ert, kur z schwarz beha;1rl,
die Enclriinder bra1111
g·eWrbt, etwas gliinzend und kahl,
Seg·111e11t
6 und 7 g-rob punktiert uncl gWnzend, 6 jeclerseits
mit hreitern Zal111
, clazwische11 cingeclri.ic kt, 7 mil lang-en,
dicken aber st11111pfen,
g-ekr[immten Seitenziihnc11und ki.irzerc111.
di.i1111cr
e111,
spitz drcieckig:c111
Mitt elzahne,vorletzterem
111it
li efer Grube. Rauch Jangund clicht briiunli chgreis behaart,
ausgehohlt; Ve11tralseg111
e11t 2 vor dem Endrande 111itgerader, j ederseits in eine11co111pri111ierten
Hocker endi.1?;encle11
Querleiste. Flug-el gelhlich mit grauem Endrande ; 2. ri.ic klaufc11d
er Nerv 1111111itt
elbar hinter elem Ende der 2. Cubit alzelle auf di e Cuhitalacler treHc11d. Beine schw arz, schwar z
behaart, cnclglieder cler Tar sen rotlicl1 111itgelblicher Kehaarung; vorclere Ull(f mittl ere M etatarse11aussen auffallend
lang gleiclnniissig- scliwarz behaart.
Ohiclos an, Norcl11fer des unteren Arnazonenstromes.
Dicse Art ist nehst dem europiiischen A. monta1111m
Mor. die am wenig ·sten g,·clb gezeicl111
ete Art dieser
Oattung-; sie sieht einer hicsige11 noch undeter111ini
erten
Me_p:ad1il
e-Art in der Farbe, nm die 52:elbenZeicl111u11gen
des Kopfes abg;erechnct, auf das Wuschenclste iil111lich.
--

